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This research aims to determine the effectiveness of Learning Cycle 5E 
Assisted by Prototype Media Based on Cmap Tools to increase students learning 
outcome on the subject of colloid system. The learning outcomes are knowledge 
aspect (cognitive), skill aspect (psychomotoric), and attitude aspect (affective). 
The Learning Cycle 5E consists of engagement, exploration, explanation, 
elaboration and evaluation. This research was held in MAN Yogyakarta 1, 
academic year 2015/ 2016. The samples were students of class XI MIPA 2 as an 
experimental class which was conducted by Learning Cycle 5E Assisted by 
Prototype Media Based on Cmap Tools and the students of class XI MIPA 3 as 
control class was conducted by Direct Instruction Model. The method used in this 
study was quasi-experimental methods. The data analysis was anacova by SPSS 
and descriptive percentage. 
According to the research result, Learning Cycle 5E Assisted by Prototype 
Media Based on Cmap Tools is more effective than Direct Instruction Model to 
increase the student learning outcome. It was shown by covariant analysis 
anacova one way. The value of F (13.717) is higher than F table (4.001). Then the 
value of intercept (p) is 0.000. It means that Ho is rejected (p < 0.05). The average 
of initial, final, and gain scores of experimental class were 61.516, 83.978, and 
22.462 respectively. The average of initial, final, and gain scores of control class 
were 61.353, 75.882, and 14.529 respectively. The average score of affective 
domain of experimental and control classes were about 94.81 and 90.06 
respectively. The average score of psychomotoric domain of experimental and 
control classes were about 88.48 and 82.98 respectively. 
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A. Background of Study 
 In globalization era, Indonesian should have best human sources to build 
this country. Now, our country will join to MEA (Masyarakat Ekonomi 
ASEAN), it means the competition in all aspects is increasing. As teachers, we 
can help this country in all aspects of education. Education is one of important 
aspect to increase quality of human sources. It is suitable with UU No. 20 
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 : 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” 
 
 Education is important for development of science knowledge, technology, 
and human sources in a country. Education is all alive situations that influence 
individual growth as learning experience in their environment. Factually, 
education activity is activity between human, by human, and for human. 
Education is managed to develop all human potential for positive and better 
purpose. 
 Chemistry is a science which is started and developed based on experiment 
(inductive). In the next development, chemistry is found and developed based 
on theory (deductive). There are two things which can not be separated with 
chemistry, they are chemistry as process and product. Chemistry as process is 
knowledge of scientific activity. Chemistry as product is factual, conceptual, 
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procedural, and metacognitive knowledges. Process of chemistry learning and 
assessment of chemistry learning achievement must pay attention to 
characteristics of chemistry as process and product (Sukardjo dan Sari, 2009: 
1-2). 
 As teacher of chemistry, we know that chemistry is one of science branch 
which gives good contribution in science and technology for country 
development. In learning teaching process, there are some weaknesses that can 
influence learning achievement of students. As we know, many teachers can 
not improve their creativity and innovation for their learning teaching process 
so there is no student center system. We know that student center system can 
increase the understanding of student about chemistry. In other case, 
curriculum-2013 wants students as center of learning teaching process and 
teacher just as a facilitator. It means teacher should be more creative to choose 
and make their learning teaching model. 
 Because of using curriculum-2004 in long term, many teachers still use 
conventional model. The teacher often just transfers the knowledge. So, there is 
no active and independent learning, it makes the student learning outcome is 
not maximal. According to PISA (Programme for International Student 
Assessment) survey (OEDC: 2012) showed that Indonesia joined three times 
survey in 2006; 2009; and 2012. This survey shows the mathematics and 
science ability in a country. The result in 2006, Indonesia was in 50
th
 grade 
from 57 countries and the average score was 371. Then, in the 2009, Indonesia 
was in 64
th
 grade from 65 countries and the average score was 375. The last 
survey data which was released by OEDC, the result of PISA survey for 
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Indonesia was in 64
th
 grade from 65 countries and the average score was 375. 
The international average score was 500, it means that Indonesia has low 
learning outcome in science. 
 Learning cycle 5E is one of alternative for teacher to make teaching 
learning process to be more creative.  The learning cycle 5E makes student as 
center in this process. Dean Zolman and N. Sanjay (1998: 1) stated that this 
model is developed by J. Myron Atkin, Robert Karplus, and SCIS (Science 
Curriculum Improvement Study) in California University, Berkeley, USA since 
1967. The learning cycle 5E can be modified, for example we add video, 
animation, sound, or power point slide so the learning teaching is interesting 
for students. In globalization era, the alignment between quality of education, 
science and technology is important. Teacher should motivate student to learn 
by technology. Technology is important in learning teaching process because 
most of student is interested into it. Sometimes, we can not do experiment in 
laboratory so we can replace it with video or animation about this experiment. 
The learning cycle 5E can be combined with technology to make interesting 
alternative learning model. 
 Learning cycle 5E is active learning model which students are as center 
and based on constructivism view that science is built from student knowledge. 
The learning cycle is useful for teacher to design curriculum material and 
learning strategic in science knowledge. In the beginning, learning cycle model 
is divided into three phases. They are exploration, concept education, and 
concept application. Then it is developed by Lorsbach into five phases, they are 
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engagement, exploration, explanation, elaboration, and evaluation. Then, it is 
known as learning cycle 5E (Wena, 2009: 170-171). 
The strengths of learning cycle 5E are (1) the character of learning is 
student center; (2) the students can find the concepts by themselves; (3) the 
students can explore their knowledge without limitation of their idea; and (4) 
the teacher is as facilitator so can guide the right information although the 
students use their own sentences to build up their knowledge. It means that 
learning cycle is relevant with the curriculum-2013. 
In other side, the learning-teaching instrument must be arranged well. So 
there is limitation of problem and no misconception in subject-matter. All of 
instrument should be made based on concepts. The concepts also can be used 
as instrument to explain the students about the concept. So, the teacher can use 
Cmap Tools to make concept map, it is one innovation of education 
technology. Concept Map Tool (Cmap Tool) is one of application to make 
concept maps. The teacher makes learning media to attract attention of student. 
The teacher makes concept map to arrange the concept easily to understand by 
students. 
 Based on the description above, we take a title of thesis about “The 
Effectiveness of Learning Cycle 5E Assisted by Prototype Media Based on 
Cmap Tools”. This learning model combined with technology is wished as 






B. Identification of the Problems 
 Base on the background of study, there are some problems relating to this 
research. The problems are as follows. 
1. Many Indonesian chemistry teachers are still using conventional learning 
model, we know it is as lecturing. This model makes decreasing of 
learning achievement. 
2. Many Indonesia students are not so active in teaching learning process. 
3. The students consider that chemistry is difficult to understand. 
 
C. Limitation of the Problem 
 Base on identification of the problem, the research limits the problem to 
reach the purposes. The limitations of the problem are as follows. 
1. The increasing of student learning achievement in knowledge aspect or 
cognitive domain is shown by the positive change between initial 
knowledge and final knowledge. In the research, cognitive aspects used are 
C1, C2, C3, and C4,5,6. 
2. The learning achievement of attitude aspect or affective domain is shown 
by profile of attitude aspect/ affective learning achievement after the 
learning cycle 5E assisted by prototype media based on Cmap Tools. This 
research used average value of observation sheet about affective aspect 
which was assisted by rubrics. In this research, attitude aspects/ affective 
domains used were tolerance, responsibility, and cooperative in teamwork. 
3. The learning achievement of psychomotor aspect is shown by profile of 
skill aspect/ psychomotor learning achievement after the learning cycle 5E 
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assisted by prototype media based on Cmap Tools. This research used 
average value of observation sheet about psychomotor aspect which was 
assisted by rubrics. In this research, skill aspects/ psychomotor domains 
used were the question and answer responses, how to give argumentation 
in discussion, and presentation ability. 
 
D. Formulation of the Problem 
 The problems are formulated as follows. 
1. How to apply the learning cycle 5E assisted by prototype media based on 
Cmap Tools to give increasing of student learning achievement? 
2. What is the application of learning cycle 5E assisted by prototype media 
based on Cmap Tools to be more effective than conventional model? 
 
E. Objectives of the Research 
 The objectives of this research are as the followings. 
1. To know the increasing of student learning outcome after the learning 
cycle 5E assisted by prototype media based on Cmap Tools. 
2. To know the effectiveness of learning cycle 5E assisted by prototype 
media based on Cmap Tools. 
 
F. Benefits of the Research 
 The benefits of this research are as follows. 
1. For students 
a. Giving new situation of teaching-learning activity in the classroom. 
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b. Helping them to understand the concepts in the chemistry. 
c. Making active students and student center in the teaching-learning 
activities, so the learning outcome is increasing. 
2. For teacher 
a. As a alternative of teaching-learning model which can be used, so the 
learning achievement is increasing. 
3. For researcher 
a. Giving experiences of teaching activity to the researcher directly. 
b. The result of research may be used as reference to the next research. 
4. For school 
a. Giving information about learning cycle 5E so it can be done rightly in 
the school. 







A. Theory Description 
1. Learning 
a. The meaning of learning 
 Baharuddin and Wahyuni (2010: 11) stated that learning is a 
human process to reach various competence, skill, and attitude. 
Learning is begun from birth until death. Suyono and Hariyanto (2011: 
9) stated that learning is an activity or a process to get knowledge, 
increase skill, repair attitude, behavior, and make strong personality. 
 Learning is defined as the modification of strengthening of 
behavior through experience (Hamalik, 2001: 27). Rusman (2012: 85) 
stated that learning is an activity which can be done psychologically 
although physiologically. Psychological activity is activity which is a 
mental process, for examples are activity of thinking, understanding, 
concluding, listening, investigating, comparing, differentiating, 
showing, analyzing, etc. Physical activity is activity of application 
process or practical, for examples are doing experiment, practice, 
practical activity, making product, appreciation, etc.  
 Sudjana (2010: 28) stated that learning does not memorize or 
remember the subject matter. Learning is a process which is marked by 
the change of individu. The change is as a learning process outcome 
which can be shown in various types, the examples are the change of 
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knowledge, understanding, attitude, responding ability, and acceptance 
ability. 
 According to constructivism theory, learning is an active behavior 
which the subject builds his knowledge by himself. The subject 
searches the meaning from something which is learned by himself 
Sardiman (2011: 38). 
Liu and Chen (2010: 65) stated that constructivism is a theory 
about how we learn and the thinking process, rather than about how a 
student can memorize and recite a quantity of information. From 
Vygotsky’s perspective, learners construct meaning from reality but not 
passively receive what are taught in their learning environment. 
Therefore, constructivism means that learning involves constructing, 
creating, inventing, and developing one’s own knowledge and meaning. 
The role of teacher is a facilitator who provides information and 
organizes activities for learners to discover their own learning. 
 Hartle et. al ( 2012: 33-34) stated that constructivism is student-
centered; students are ultimately responsible for their own learning. The 
more students recognize both what and how they are learning, the more 
efficient their future learning will become. Because learning takes time 
and effort in several topics or from several perspectives, the process 
may not be self-evident to the students. It is especially easy for students 
(and teachers) to misdiagnose a complex process of constructivist 
learning as simply inefficient memorization of another small fact. 
Reflection and metacognition will not only help the students understand 
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the extent of what they have learned, but also help them to approach 
new learning in a more knowledgeable, and therefore efficient way. 
Constructivism concentrates on building knowledge and claims 
that meaning remains subjective by the cognitive organ of the learner 
and is not transferred from teacher to learner. Furthermore, the learner’s 
formation of meanings is an active psychological process which 
demands mental effort. It also concentrates on the learner and his/ her 
activity during learning, and emphasizes meaningful learning based on 
understanding through the student’s active role and effective 
participation in the activities they do, in order to build their concepts 
and scientific knowledge (Qarareh, 2012: 124). 
In constructivism learning, teacher is as a facilitator. The teacher 
does not transfer his/ her knowledge. The teacher helps students to 
construct their knowledge. The students can build the knowledge by 
using their own words. The teacher should understand and accept the 
way of student mind. Then the teacher can not claim that his opinion is 
the best in the class. So the students can be active to give their opinions 
and open their minds. 
In conventional learning, the teacher is as a centre. Learning 
teaching process is dominated by teacher. The teacher usually transfers 
the knowledge by speech method. In this class, the teacher wishes that 
students can understand and give their responses which are compatible 
with the subject-matter. There are some differences between 
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conventional learning and constructivism learning. We can see in Table 
1 (Budiningsih, 2005: 63-64). 
Table 1 The differences of conventional and constructivism learning. 
No. Conventional learning Constructivism learning 
1. The teaching-learning 
activity obeys the 
curriculum which is 
decided. 
The teaching-learning 
activity respects in 
questions and ideas of the 
students. 
2. Curricular activities rely to 
text book and worksheet. 
Curricular activities rely to 
primary data sources and 
material manipulation.  
3. The students are as blank 
paper which can be written 
information by teacher. 
The students are as thinkers 
who have ideas and 
theories. 
4. Learning achievement 
assessment is as a part of 
learning. It is given at the 
end of teaching-learning 
process by testing. 
Process assessment and 
student learning 
achievement are arranged in 
unity of learning activity by 
teacher observation. The 
teacher observes student 
activity and gives task for 
them. 
5. The students do not work 
in group process. 
Most of student activity is 
worked by group process. 
According to those definitions and descriptions, constructivism 
theory is a cognitive theory which the students is permitted to build and 
construct the knowledge by using their own words and sentences then 
they find right concepts. The position of teacher is just a facilitator who 
helps the student to find right concepts without misconception. While, 
learning is mental and or physical activities between learner and 
educator with their environment then gives the positive outcome in 
various aspects (attitude, skill, and knowledge). In modern era, learning 
does not transfer knowledge, educator is as a facilitator to help student 
to find their own concepts. 
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b. The characteristic of learning 
 According to Baharuddin and Wahyuni (2010: 15-16) the 
characteristics of learning are as followings: 
1) learning is marked with the change of behavior, it means that 
learning outcome just can be observed from behavior, it is the 
change of behavior, from not knowing to be knowing, from unskilled 
to be skilled. Without observation of behavior learning outcome, we 
can not be sure to know whether there is learning outcome; 
2) the change of behavior is relatively permanent. It means that the 
change of behavior occurs because the learning for certain time will 
be permanent or not change. But, this change is not for a long life; 
3) the change in behavior should not be observed immediately upon the 
learning process although this process is underway, the character of 
behavior change may be potential to change; 
4) the change of behavior is the result of practice or experience; 
5) the experience or practice can give strengthening something which 
supports and gives spirit or encouragement to change the behavior. 
c. The principles of learning 
 Slameto (2010: 27-28) arranged the principles of learning as the 
followings. 
1) Based on the prerequisite needed for learning. 
a) in the learning, every student must participate actively, increase 
the motivation and guide to reach the purpose of instructional; 
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b) the learning must bring reinforcement and strong motivation for 
student to reach the purpose of instructional; 
c) the learning needs challenging environment where the students 
can develop their exploration ability and learn effectively; 
d) the learning needs interaction between students with their 
environment. 
2) Compatible with learning basics. 
a) the learning is continuous process, so must step by step following 
its development; 
b) the learning is organization process, adaptation, exploration, and 
discovery; 
c) the learning is continuous process (relation between a meaning 
with the other meaning) so get the meaning which is wished. The 
stimulus which is given brings wished responses. 
3) Compatible with material which must be learned. 
a) the learning characters are totality and the subject material has 
structure, simple presentation, so the student catch the meaning 
easily; 
b) the learning must develop certain ability compatible with 
instructional purpose which must be reached. 
4) The term of learning success, 




b) repetition in learning process needs many times so the meaning/ 
skill/ attitude become close in students. 
d. The factors of learning 
 Slameto (2010: 54 – 72) stated that there are two factors of 
learning. The factors are as follows. 
a. Internal factors 
Internal factors are the factors which come from self of the individu. 
These factors can be divided into three factors, they are physical, 
psychology, and tiredness factors. 
b. External factors 
External factors are those which are out of the individu. These 
factors can be divided into three factors, they are family, school, and 
society factors. 
2. Learning Cycle 5E Model 
 Learning cycle is one of learning model based on constructivism. 
The learning cycle method is an active cognitive process, in which the 
student goes through various and explorative educational experiences 
which enable him to explore the knowledge intended to be learned. The 
learner engages in a mental activity represented by the re-organization, re-
arrangement and alternation that the learner introduces to the learning 
material. Consequently, learning using the learning cycle strategy is indeed 
a meaningful learning that increases learner’s educational achievement 
(Qarareh, 2012: 124). 
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 Learning cycle is one of alternative learning model for teacher to 
make a creative teaching-learning process. The learning cycle makes 
student as center in this process. Zolman and Sanjay (1998: 1) stated that 
this model has been developed by J. Myron Atkin, Robert Karplus, and 
SCIS (Science Curriculum Improvement Study) in California University, 
Berkeley, USA since 1967. 
 The three phases and the sequences of the SCIS learning cycles are 
exploration, invention, and discovery. Firstly, exploration refers to 
relatively unstructured experiences in which students gather new 
information. Secondly, invention refers to a formal statement, often the 
definition and terms for a new concept. Following the exploration, the 
invention phase allows interpretation of newly acquired information 
through the restructuring of prior concepts. Thirdly, the discovery phase 
involves application of the new concept to another, novel situation. During 
this phase, the learner continues to develop a new level of cognitive 
organization and attempts to transfer what he or she has learned to new 
situations. We can see the Atkin-Karplus learning cycle in Table 2 (Bybee 
et. al, 2006: 7). 
Table 2 Atkin-Karplus Learning Cycle. 
Phase Details of Activity 
Exploration Students have an initial experience with phenomena. 
Invention Students are introduced to new terms associated with 
concepts that are the object of study. 





 Wena (2014: 198) stated that learning cycle is one of learning 
model with constructivism approach.  In the beginning of learning cycle, 
as a teaching method; it consists of three stages: exploration, reaching a 
concept, and application. However, as the objectives of science teaching 
developed further, learning cycle consists of five stages: engagement, 
exploration, explanation, elaboration and evaluation. The scheme of 
learning cycle 5E can be seen in Figure 1. 
 
Figure 1 The scheme of learning cycle 5E. 
 The Biological Science Curriculum Study (BSCS), headed by 
Bybee in 1993, developed a constructivist study method called The 5 E 
Learning Cycle, which are the stages of (1) Engagement, (2) Exploration, 
(3) Explanation, (4) Elaboration and (5) Evaluation. The summary of the 
instructional emphasis for the different phases can be seen in Table 2 
(Bybee, 2006: 2). 






The teacher or a curriculum task accesses the learners’ 
prior knowledge and helps them become engaged in a 
new concept through the use of short activities that 
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Engagement promote curiosity and elicit prior knowledge. The 
activity should make connections between past and 
present learning experiences, expose prior conceptions, 
and organize students’ thinking toward the learning 
outcomes of current activities. 
Exploration Exploration experiences provide students with a 
common base of activities within which current 
concepts (i.e., misconceptions), processes, and skills are 
identified and conceptual change is facilitated. Learners 
may complete lab activities that help them use prior 
knowledge to generate new ideas, explore questions and 
possibilities, and design and conduct a preliminary 
investigation. 
Explanation The explanation phase focuses students’ attention on a 
particular aspect of their engagement and exploration 
experiences and provides opportunities to demonstrate 
their conceptual understanding, process skills, or 
behaviors. This 
phase also provides opportunities for teachers to directly 
introduce a concept, process, or skill. Learners explain 
their understanding of the concept. An explanation from 
the teacher or the curriculum may guide them toward a 
deeper understanding, which is a critical part of this 
phase. 
Elaboration Teachers challenge and extend students’ conceptual 
understanding and skills. Through new experiences, the 
students develop deeper and broader understanding, 
more information, and adequate skills. Students apply 
their understanding of the concept by conducting 
additional activities. 
Evaluation The evaluation phase encourages students to assess their 
understanding and abilities and provides opportunities 
for teachers to evaluate student progress toward 
achieving the educational objectives. 
 
 Wena (2014: 171-175) stated that five phases of learning cycle can 
be explained as the followings. 
a. Engagement 
 Engagement is the first step of learning cycle. In this step, the 
teacher encourages and develops student’s interest and curiosity about 
the topic which will be studied. The teacher asks about factual process 
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in daily life that must be related with the topic. Then students will give 
their responses or answers; the answers of students can be used to know 
the initial knowledge of students about the topic. After that, the teacher 
needs to identify the possible misconception in the students. In this 
case, the teacher must build the relevancy between daily life experience 
of students and learning topic which will be studied. 
b. Exploration 
 Exploration is the second step of the learning cycle model. In this 
step, the students are grouped. Every small group contains 2-3 students. 
The students are given occasions to work together without teacher 
guidance. In these groups, students examine their hypothesis created by 
themselves, try to solve the problem with their friends, note an 
observation and ideas or arguments in the discussion situation. In this 
step, the teacher act as facilitator and motivator. The objective of this 
step is checking. The teacher checks the knowledge of students whether 
the knowledge is true or false. 
c. Explanation 
 The explanation is the third step of learning cycle. In this step, the 
teacher motivates students to explain a concept with their own 
sentences or ideas, asks evidence and clarification about their 
explanation because in the discussion, the teacher gives definition and 
explanation about a concept which will be studied. The explanation of 





 The elaboration is the fourth step of learning cycle. In this step, the 
students apply concept and skill which is learned in the new situation or 
different context. So, the students can learn meaningfully because they 
have applied a new concept which is learned. If the teacher can plan and 
do well in this step, so the students’ learning motivation will increase. 
The increasing of students’ learning motivation can provide the 
increasing of student learning outcome. 
e. Evaluation 
 The last step in the learning cycle is evaluation. In this step, the 
teacher observes knowledge and understanding of student in the new 
concept of application. The students can do evaluation with open-ended 
question and search the answer by using observation, evidence, and 
explanation. The result of evaluation can be used as evaluation subject 
about process of learning cycle method which the teacher is being 
applied, whether the method works best, sufficient, well, or does not 
work. The evaluation is for students to know the weaknesses and then 
revision in the learning process. 
 Wena (2014: 173-175) described teacher and student activity 
operationally during the learning process as shown in Table 3. 











Motivating the interest 
and curiosity of student. 
Developing interest 
and curiosity to topic. 







factual process in daily 
life (which relates to 
learning topic) 
to teacher’s  question. 
Relating the topic 
which is discussed with 
student experience, 
motivating student to 
remember about daily 
life experience, and 
showing the relation 
with learning topic 
which is discussed. 
Trying to remember 
the daily life 
experience and relate 
with learning topic 
which is discussed. 
2. Exploration Making group, giving 
occasions to work in 
small group 
independently. 
Making group and 
trying to work in 
group. 
The teacher is as a 
facilitator. 
Making a new 
prediction. 
Motivating the student 
to explain their concept 
with their sentences. 
Trying  to find 
alternative solving 
with their group, 
noting the 
observation, and 
developing the new 
ideas. 
Asking evidences and 





evidences and giving 
clarification to the 
new ideas. 
Giving definition and 
explanation. The 
teacher uses student 
explanation as a basis 
of discussion. 
Observing and trying 












Motivating the students 
to explain the concept 
with their sentences. 
Trying to give concept 
explanation which is 
found. 
Asking evidences and 
students explanations or 
clarification. 
Using the observation 




about the explanation. 
Doing confirmation 
for the concept. 








students about the 
alternative explanation 
Applying the concept 
and skill in the new 





and considering the 
data/ confirmation 
when they explore a 
new situation. 
and formal definition. 
Motivating and helping 
students to apply the 




making a decision, 









and understanding of 
the student in the new 
applicable concept. 
Evaluating their own 
learning by asking 
open-ended questions 
and finding the answer 




Motivating the students 
to do self evaluation. 
Taking further 
conclusions on the 
learning situation 
which is done. 
Motivating the students 
to understand the 
weaknesses and 





strengths of learning 
activity. 
   
So, learning cycle used in this research is learning cycle 5E. 
Learning cycle 5E is one of constructive learning model. The students can 
find the concept and knowledge by themselves. The students are as center 
of teaching-learning process so the learning cycle is compatible with 
inquiry approach and constructivism theory. Learning cycle 5E consists of 
(1) engagement; (2) exploration; (3) elaboration, (4) explanation, and (5) 
evaluation. 
 According to those explanations and descriptions, the strengths of 
learning cycle 5E can be revealed, they are (1) the character of learning is 
student center; (2) the students can find the concepts by themselves; (3) the 
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students can explore their knowledge without limitation of their idea; and 
(4) the teacher is as facilitator so can guide the right information although 
the students use their own sentences to build up their knowledge. 
3. Chemistry Teaching-Learning 
 Teaching-learning is a process of communication between educator 
and learner; educator is a teacher while learner is student. Learning activity 
by student is a new behavior change as a result of experience to the 
environment (Slameto, 2010: 2). 
 Chemistry is a science which begins and develops based on 
experiment (inductive). In the next development, chemistry is purposed 
and developed based on theory (deductive). There are two things which 
can not be separated with chemistry, they are chemistry as process and 
product. Chemistry as process is knowledge of scientific activity. 
Chemistry as product is factual knowledge, conceptual knowledge, 
procedural knowledge, and metacognitive knowledge. Process of 
chemistry learning and assessment of chemistry learning achievement 
must pay attention to the characteristics of chemical as process and product 
(Sukardjo dan Sari, 2008: 1-2). 
 Chemistry is the science of searching the answer of what, why, and 
how natural phenomena related to the composition, structure and 
properties, change, dynamics, and energetic substances. Therefore, the 
subjects in chemistry for senior high school study everything about a 
substance that covers the composition, structure and properties, change, 
dynamics, and energetic of substances that involve reasoning skills. There 
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are two issues related to chemistry and it should not be separated, namely 
chemistry as a product of chemistry knowledge in the form of facts, 
concepts, principals, laws, and theories, and chemistry as process 
(Mulyasa, 2006: 132-133). 
 According to Mulyasa (2006 : 133-134) the subjects of chemistry 
in high school aim to enable students to have the ability as follows: 
a. forming positive attitudes towards chemistry and realized regularity and 
beauty of nature and exalt the greatness of God Almighty 
b. building scientific attitudes such as honest, objective, open minded, 
tenacious, critical, and cooperative 
c. getting experience of application of scientific model by experiment in 
which the students examine hypothesis by designing experiments 
through the installation of instrument, retrieval, processing, 
interpretation of data, and present the results of experiments orally or in 
writing 
d. increasing awareness of chemical useful and harmful to the individual, 
society, and environment and realizing the importance of managing and 
preserving the environment and the welfare of society 
e. understanding the concepts, principles, laws, theories, and their 
interrelationships and application of chemistry to solve problems in 





4. Learning Media 
a. The meaning of learning media 
 Learning media is a technology of message bearer which can be 
used for learning needs; the learning media is a physic facility to deliver 
subject matter. The learning media is communication facility in printed 
form although visual, audio media, it includes hardware technology 
(Rusman, 2012: 160). 
 Kustandi and Sutjipto (2013: 8-9) stated that learning media is a 
tool which can help teaching-learning process and it has function to 
clarify the message meaning which is taught, so it can reach the 
learning purpose well and perfectly. Learning media is a facility to 
increase activity of teaching-learning process. There are many types of 
this media, so teacher must be able to choose carefully, it can be used 
exactly. In learning-teaching activity, the usage of learning media is 
replaced by some other names, for examples: instructional material, 
audio-visual communication, visual education, and explaining media 
 Learning media is education facility which can be used as agent to 
increase the effectiveness and efficiency to reach the teaching purposes. 
In general meaning, learning media is tool, method, and technique 
which is used to make effective communication and interaction between 
educator and learner in learning process. (Sanaky, 34: 2009)  
  According to the description, learning media is all of tools which 
can be used to help teaching-learning process so the subject matter can 
be understood by learners. The media may be visual, audio, printed 
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form, although demonstration tool. The media can be in hardware and 
software. 
b. The functions of learning media 
 Daryanto (2013: 5-6) stated that the functions of learning are as 
follows. 
1) Learning media can clarify the message so it is not too verbal. 
2) Learning media can solve the limitation space, times, and the ability 
of sense. 
3) Learning media can motivate the passion of learning, interaction 
between student and learning source directly. 
4) The students are able to learn independently, being compatible with 
their talent and visual ability, audio and their movement. 
5) Learning media can give motivation, it equalizes experience and 
presents the same perception. 
6) The learning process will give five communication, they are teacher 
(communicator), learning material, learning media, student, and the 
purpose of learning. 
c. The types of learning media 
 According to Kustandi and Sutjipto (2013: 29-31), the kinds of 
learning media can be divided into three types based on technology 





1) Media of printed technology 
Printed technology is a way to produce or deliver printed materials, 
for examples are books and static visual, its production by mechanic 
printing or photography. 
2) Media of audio visual technology 
Audio visual technology is a way to produce or deliver materials by 
using the mechanic machines and electronic to present the messages 
of audio and visual. 
3) Media based on computer technology 
Media based on computer technology is a way to produce or deliver 
material by using sources which is based on micro – processor. 
4) Combination media between printed and computer technology 
Combination technology is a way to produce or deliver materials 
which combines the usage of some media and it is managed by 
computer, for examples are teleconference, hypertext, hypermedia, 
etc. 
d. Cmap Tools 
 Concept Map Tool (Cmap Tool) is one of application to make 
concept maps. The teacher makes learning media to attract attention of 
student. In this research, learning media must be based on the right 
concept. The teacher makes concept map to arrange the concept easily 
to understand by students. 
 Concept maps are graphical tools for organizing and representing 
knowledge. They include concepts, usually enclosed in circles or boxes 
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of some types, and relationships between concepts indicated by a 
connecting line linking two concepts. Words on the line, referred to as 
linking words or linking phrases, specify the relationship between the 
two concepts. We define concept as a perceived regularity in events or 
objects, or records of events or objects, designated by a label. The label 
for most concepts is a word, although sometimes we use symbols such 
as + or %, and sometimes more than one word is used. Propositions are 
statements about some objects or events in the universe, either naturally 
occurring or constructing. Propositions contain two or more concepts 
connected using linking words or phrases to form a meaningful 
statement. Sometimes these are called semantic units, or units of 
meaning (Novak, 2008: 1) 
 Coffey (2003: 5) stated that concept map represents the 
relationships among concepts which are the labels on the arcs. Concept 
maps are especially useful for the determination of the scope of a 
knowledge elicitation effort by elaborating the most basic concepts to 
be considered. These represent additional resources such as texts, 
graphics and video that are pertinent to the concept and part of the 
knowledge modeling process. 
 According to Nugroho (2014: 80) Cmap Tool is an open source 
software. So, Cmap Tool can be used by everyone without purchasing. 
This software is developed by Institute for Human and Machine 
Cognition. Cmap Tool can be downloaded in world wide website, the 
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address is http://cmap.ihmc.us. In the website, there is the guidance the 
installation and how to use Cmap Tool. 
 So, concept map is the group of concepts which is arranged by 
texts, graphics, and charts to make the students understanding the 
concepts. The teacher can arrange the learning media by concept map 
so the learning media does not contain misconceptions. Cmap Tool is 
one of concept map application which can be used by teacher to make 
concept map. All of learning media in this research is based on concept 
maps which are arranged by Cmap Tool.  
5. Learning Outcome 
 Learning outcome is important thing in education process. 
Professional teacher wants feedback from teaching-learning process, 
because learning outcome is one of success parameter in the teaching 
learning process. 
a. The meaning of learning outcome 
 Majid (2014: 28) stated that learning outcome can be seen from 
two sides, it is from student side and teacher side. From the student 
side, learning outcome is better development grade of mental if it is 
compared with development before learning activity. The grade 
development of mental can be shown in cognitive, affective, and 
psychomotor domains. Whereas from teacher side, learning outcome 
when he/ she finishes learning material. Learning outcome can be 
defined if someone has learned, would have changed his behavior, for 
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examples he does not know, then he knows, he does not understand 
then he understands. 
 According to Kunandar (2014: 62) learning outcome is a certain 
competence or ability in cognitive, affective, and psychomotoric 
domains which are reached by student after teaching-learning process. 
Abdul Majid (2014: 28) stated that learning outcome is the highest 
point of learning process. 
 According to those definitions and descriptions, learning outcome 
is the result of teaching-learning process by teacher and student in 
cognitive, affective, and psychomotor aspects. The good teaching-
learning will produce a good learning outcome. So, a good learning 
outcome is reached when teacher and student can support and complete 
each other. 
b. The factor influencing the learning outcome 
 According to Sudjana (2010: 39-40) student learning outcome can 
be influenced by two main factors, they are the factors from student self 
and factors from out of student self or environment factors. The factor 
from student self is the ability that he has. This factor is big influence in 
the learning outcome. The other factors are learning motivation, interest 
and attention, attitude and learning habit, diligence, social-economy, 
factor of physical and psychological. Then the other factor is 
environment. The most dominant factor which can influence the 
learning outcome is school, and the quality of teaching. The meaning of 
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teaching quality is the effectiveness of teaching to reach the teaching 
purposes. 
 The student learning outcome in the school is influenced by the 
ability of student and teaching quality. So, we can conclude that the 
factors of student learning outcome are intern factors which come from 
internal of student and external factors on environment. 
c. The domain of learning outcome 
Bloom’s taxonomy is a classification system developed in 1956 by 
education psychologist, Benjamin Bloom. Bloom categorized it into 
intellectual skills and important behavior. Bloom identified six 
cognitive levels. They were knowledge, comprehension, application, 
analysis, synthesis, and evaluation, with sophistication growing from 
basic knowledge-recall skills to the highest level, evaluation (Heather 
Coffey, 2009: 1). 
Bloom (in Krathwohl, 2002: 212) stated that the original 
Taxonomy provided carefully developed definitions for each of the six 
major categories in the cognitive domain. The categories were 
knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and 
evaluation with the exception of application, each of these was broken 
into subcategories.  
Krathwohl (2002: 213) stated that the categories were ordered from 
simple to complex and from concrete to abstract. Further, it was 
assumed that the original taxonomy represented a cumulative hierarchy 
that is mastery of across the spectrum of categories. Almost always, 
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these analyses have shown a heavy emphasis on objectives requiring 
only recognition or recall of information, objectives that fall in the 
knowledge category. But, it is objectives that involve the understanding 
and use of knowledge, those that would be classified in the categories 
from comprehension to synthesis that are usually considered the most 
important goals of education. Such analyses, therefore, have repeatedly 
provided a basis for moving curricula and tests toward objectives that 
would be classified in the more complex categories. 
In the original taxonomy, the knowledge category embodied both 
noun and verb aspects. The noun or subject matter aspect was specified 
in knowledge's extensive subcategories. The verb aspect was included 
in the definition given to knowledge in that the student was expected to 
be able to recall or recognize knowledge. This brought 
unidimensionality to the framework at the cost of a knowledge category 
that was dual in nature and thus different from the other taxonomic 
categories. This anomaly was eliminated in the revised taxonomy by 
allowing these two aspects, the noun and verb, to form separate 
dimensions, the noun providing the basis for the Knowledge dimension 
and the verb forming the basis for the cognitive process dimension 
(Krathwohl, 2002: 214). The difference between original and revised 




Figure 2 The original Blooms taxonomy 
 
Figure 3 The revised Blooms taxonomy 
Education purposes can be classified into three categories, these 
categories are thinking skill, behavior (attitude), and physic skill which 
represent three domains of education, these domains are cognitive, 
affective, and psychomotoric domains. In curriculum-2013, the 
education purposes are realized by authorizing of student competence in 
the aspect of attitude, knowledge, and skill. Three of these learning 
aspects can not be separated, they have relevancy and connection to 





1) Cognitive domain 
  Cognitive domain is a group of changes in behavior 
(ability) which is influenced by thinking ability/ intellectual ability 
(Arifin, 2000: 22). According to Majid (2014: 4) Bloom taxonomy 
classifies the behavior into six categories, from the simplest 
(knowledge) into the more complex (evaluation). The cognitive 
domain consists of six levels, from the simplest into the complex. 
They are as the followings. 
a) Knowledge (C1) 
The meaning of knowledge is recalling process about specific 
cases and universal, re-remembering about method and process, 
or pattern, structure or setting. In this transformation, the 
knowledge is merely cognitive processes which should be 
understood by student. So, the knowledge can be divided into 
four kinds, they are factual, conceptual, procedural, and 
metacognitive knowledges. 
b) Comprehension (C2) 
The comprehension relates to essence, it is understanding form, 
it causes someone to know what is being communicated, and 
can use idea which is being communicated without relating with 
the other material. The comprehension is divided into three, they 





c) Application (C3) 
In this grade, someone has ability to apply the idea, procedure, 
method, formula, theory, principle in every situation. 
d) Analysis (C4) 
The analysis is meant as solving or dividing of communication 
to be small part of its former, so idea (meaning, concept) is 
relative more clearly than before and/ or relation between the 
ideas is more explicit. The categories of analysis can be divided 
into three, they are (1) element, (2) relation, and (3) organization 
principle analyses. 
e) Synthesis (C5) 
The synthesis is the integration of elements and parts to form an 
unity. The synthesis relates to the arrangement of parts or 
elements so it can form a totality or unity which is un-clear 
before. The categories of synthesis are divided into three, they 
are (1) creation of unique communication, (2) planning creation, 
and (3) creation of abstract relation series. 
f) Evaluation (C6) 
The evaluation is the determining of material value and method 
for certain purpose. The categories of evaluation can be divided 
into two, they are evaluation based on internal proof and 





2) Affective domain 
  Kunandar (2014: 104) stated that affective domain is the 
domain which relates to attitude and value. There is an assumption 
that someone’s attitude to something can be influenced from his 
knowledge about it. So, between attitude and knowledge there is 
strong relation and influence to each other. The domain of affective 
includes behavior, for examples are feeling, motivation, attitude, 
emotion, or value. The three of this domain is human characteristic 
as the learning outcome in education. The affective ability relates 
to motivation and attitude, for examples are responsibility, 
cooperation, discipline, commitment, confidence, honest, respect to 
other people’s opinion, and the ability of self control. All of the 
ability must be part of learning purpose in the school, which will be 
reached through certain learning activities. 
  Sudjana (2010: 53 – 54) stated that there are some of grades 
in affective aspects as purpose and type of learning outcome. This 
grade can begin from basic/ simple grade into complex grade. 
a) Receiving/ attending 
Receiving/ attending is a sensitivity to accept stimulation from 
outside which comes to student, both problem situation and 
phenomenon. This type includes consciousness, desire to accept 





b) Responding/ answering 
Responding/ answering is someone’s reaction which is given by 
someone to stimulation from outside. This type includes 
accuracy of reaction, feeling, satisfaction to answer the 
stimulation from outside which comes to himself. 
c) Valuing 
Valuing relates to value and confidence to phenomenon or the 
stimulation. This evaluation includes willingness to accept the 
value, background or experience to accept the value, and 
consensus to this value. 
d) Organization 
Organization is the development of value into an organization 
system, it includes to determine the relation between one value 
to the other value and firmness, and his value priority. Concept 
about value and organization of system includes in this 
organization. 
e) Value characteristics 
Value characteristics are integrity from all of value system 
which has owned, it influences the pattern of personality and his 
behavior. In this case, it includes all of value and its 
characteristics. 
  The aspect of attitude and its assessment in curriculum-
2013 can be seen in Table 4 (Endrayanto and Harumurti, 2014: 50). 
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Table 5 The aspect of attitude and coverage of assessment in 
curriculum-2013. 
Attitude aspect Coverage of assessment 
Spiritual To experience his/ her religion. 
To respect the other religion 








 Clean life 
 
3) Psychomotoric domain 
  According to Kunandar (2014: 255) psychomotor or skill 
domain is the domain which relates to skill or action ability after 
someone accepts certain learning experience. Thus, the skill of 
knowledge competence is the learning outcome. In this case, the 
skill competence is as the implication of knowledge achievement of 
student. This skill shows someone’s expertise grade in the task or a 
group of certain task. 
  According to Endrayanto and Harumurti (2014: 54), in 
senior high school, two categories of skill/ psychomotor domain 
can be developed into abstract skill and concert skill. The ability of 
student in this domain can be measured when the student does 
certain task, for example is group discussion. 
  Dave (in Majid, 2014: 52-53) stated that the psychomotor 







The limitation is the ability to do simple activity and exactly 
alike with something which is seen and paid attention before. 
b) Manipulation 
The manipulation is the ability to do simple activity which has 
been seen, but it is just based on instruction. 
c) Precision 
The precision is the ability to do accurate activity so it can 
produce certain working product. 
d) Articulation 
The articulation is the ability to do complex and certain activity 
so the work outcome is complete. 
e) Naturalization 
The naturalization is the ability to do reflex activity, it means the 
activity which just involves physic so the effectiveness of work 
is high. 
6. Colloid System 
a. Colloid System 
Colloids are an important class of materials, intermediate 
between bulk and molecularly dispersed systems. Colloidal 
particles may be spherical, but in some cases, one dimension can 
be much larger than the other two (as in a needle-like shape). The 
size of particles also determines whether one can see them by 
naked eye. Colloids are not visible to the naked eye or under an 
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ordinary optical microscope. The scattering of light can be suitably 
used to see such colloidal particles (such as dust particles, etc). The 




 cm. (Birdi, 2016: 
8) 
The comparison of solution, colloid, and suspension can be 
seen in Table 5 (Kalsum, 2009: 254). 
Table 6 The comparison of solution, colloid, and suspension 
No. Solution Colloid Suspension 
1 The size of particle 
is less than 10
-7
 cm 







The size of 








3 One phase Two phases Two phases 
4 Bright Cloudy Cloudy 
5 Not separated Not separated Separated 
6 Can not be filtered 
by common filter. 
Can not be filtered 
by common filter. 
Can be filtered by 
common filter. 
7 Can not be filtered 
by parchment 
membrane 
Can be filtered by 
parchment 
membrane 
Can be filtered by 
parchment 
membrane 




Purba (2006: 284) stated that we can find solution, colloid, 
and suspension in our daily life. They are some examples. 
The example of solution : sugar solution, salt solution, alcohol 
70%, and sea water. 
The example of colloid : liquid milk, jelly, jam, mayonnaise, 
and butter. 
The example of suspension : muddy river water, the mixture of 
water and sand, and the mixture of water and coffee. 
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b. Types of colloid 
As we know that material phase consists of solid, liquid, 
and gas. Every phase can be dispersant medium or dispersed phase, 
except the gas. Gas as dispersed phase in the gas dispersant 
medium can not be colloid system. Gas is homogenous mixture. 
Based on that, colloid system can be separated into some types, as 
shown in Table 6. 
Table 7 Types of colloid 
 
 
c. The characteristics of colloid 
Purba (2006: 287-294) stated that colloid has seven 
characteristics. They are as follows. 
1) Tyndall Effect 
In general, the appearance of colloid system is cloudy, but not 
always like that. The simple way for knowing colloid is 










1 Gas Liquid Liquid Foam Soap 
foam 
2 Gas Solid Solid Solid 
foam 
Rubber 
3 Liquid Gas Gas Liquid 
aerosol 
Dew 
4 Liquid Liquid Liquid Emulsion Milk 
5 Liquid Solid Solid Solid 
emulsion 
Butter 
6 Solid Gas Gas Solid 
aerosol 
Smoke 
7 Solid Liquid Liquid Sol Paint 




light (transparent). So, light which passes through colloid can 
be observed from side direction. In our daily life, we often find 
Tyndall effect phenomena. The examples are observing: 
a) the lamp light of car in the foggy night, 
b) the lamp light of projector in the smoky theater building, 
c) the light of sun through space of leaves tree in the foggy 
morning. 
2) Charged Colloid 
a) Electrophoresis 
The movement of colloid particle in the electric field is 
called electrophoresis. The electrophoresis is one of modern 
way to identify DNA of victims of crime. 
b) Adsorption 
The colloid has ability to adsorb every kind of substance in 
the surface. This ability is called adsorption. The colloid 
adsorbs certain ions. Sol of Fe(OH)3 in water adsorbs 
positive ion so the charge is positive, but sol of As2S3 
adsorb negative ion so the charge is negative. The examples 
of adsorption application are whitening of sugar cane, norit 
tablet, and purifying of water. 
3) Brown Movement 
If the dispersant medium of colloid system is liquid substance 
or gas, it will form collision with the other particle of colloid. 
The collision moves in all directions. Because of the size of 
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colloid particles is relatively small, so the collision is unstable. 
It is caused the collision resultant which makes the changes of 
particle movement direction. The particle movement 
characteristics are zig-zag. The zig-zag movement of colloid 
particle is called Brown movement. 
4) Coagulation 
If the colloid is uncharged, so the stability of colloid will be 
lost or unstable then the coagulation occurs. Coagulation is 
agglutination of colloid system. The examples of coagulation 
phenomena are as follows. 
a) The formation of river delta. 
b) Rubber which is in the latex, it is agglutinated by adding 
format acid. 
c) Colloidal mud of river water can be agglutinated by adding 
alum. 
d) Smoke and dust from industry can be agglutinated by 
electric coagulation tool (Cottrel). 
5) Protection Colloid 
A colloid can be stabilized by adding the other colloid which is 
called protecting colloid. This colloid will cover particle of 
dispersed substance, so it can not gather in the group. The 
examples of application of protection colloid are as follows. 
a) Gelatin is used to avoid ice cream from formation of ice big 
crystal or sugar. 
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b) Paint and ink can be durable because of using colloid 
protection. 
c) Emulsion substances, they are soap and detergent. They are 
protecting colloid. 
6) Dialysis 
In this process, colloid system is added into jar which contains 
flowing water. The colloid pouch is made from semi permeable 
membrane, through this membrane, small particles like ions or 
simple molecule but not colloid particles can pass. So the ions 
out from pouch and flow with water. Dialysis is a process to 
lose disturbing ions from colloid system. The application of 
dialysis is in blood washing process. 
7) Colloid of Liofil and Liofob 
The colloid has liquid as dispersant medium. It is divided into 
liofil and liofob colloid. The strong pulling field between 
dispersed substances and its medium occurs in the liofil colloid. 
Liofil means like liquid. On the contrary, the liofob colloid has 
weak field and dislike liquid. If the dispersant medium is water, 
both of them are called as hydrofoil colloid and hydrophobia 
colloid. The comparison of them can be seen in the Table 7. 
Table 8 The comparison of characteristics of hydrofil sol and 
hydrophobia sol. 
Hydrofoil sol Hydrophobia sol 
Adsorbing its medium Not adsorbing its medium 
Can be made by high relative 
concentration 
Just stable in the low 
concentration. 
Difficult agglutinated by Agglutinating easily when is 
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adding electrolyte. added by electrolyte. 
The viscosity is bigger than its 
medium 
The viscosity is same with its 
medium. 
Reversible Irreversible 
Weak Tyndall effect Clear Tyndall effect 
Examples : protein, soap, 
detergent 
Examples : sol Fe(OH)3, metal 
sol 
 
d. Preparation of Colloid System 
Purba (2006: 295-298) stated that there is two ways to 
make colloid. They are condensation and dispersion. 
1) Condensation 
In the condensation, particles of solution (molecule or ion) join 
to be colloid particle. This way can be done by chemical 
reaction. 
a) Reduction-oxidation reaction 
Redox reaction is reaction associated with the change of 
oxidation number. 
The examples: 
 The preparation of sulfur sol from reaction of hydrogen 
sulfide and sulfur dioxide. 
2H2S(g) + SO2(aq) →2H2O(l) + 3S(s) 
 The preparation of gold sol from reaction between 
aqueous solution of HAuCl4 and aqueous solution of 
K2CO3 and HCHO (formadehide). 
2HAuCl4(aq) + 6K2CO3(aq) + 3HCHO(aq) → 2Au(s) + 




Hydrolysis is a reaction of a salt with water. The example is 
the preparation of Fe(OH)3 sol by hydrolysis of FeCl3. If 
boiling water is added to the solution of FeCl3, it will form 
Fe(OH)3. 
c) Double decomposition 
 Sol As2S3 can be made from the reaction between 
aqueous solutions of H3AsO3 and H2S. 
H3AsO3(aq) + 3H2S(aq) → As2S3(s) + 6H2O(l) 
 Sol AgCl can be made by mixing aqueous solution of 
silver nitrate and aqueous solution of HCl. 
AgNO3(aq) + HCl(aq) → AgCl(s) + HNO3(aq) 
d) Solute replacement 
If saturated solution of calcium acetate is mixed with 
alcohol, it will form a colloid (gel). 
2) Dispersion 
By dispersion, the big particles will be divided into colloid 
particles. 
a) Mechanics 
The thick or big particles are broken by ponder or colloid 
miller until certain refinement, then it is stirred by 
dispersant medium. Sulfur sol can be made by broking 
sulfur powder with inert solution (i.e sugar), then mixing 





The peptizing is the making of colloid from thick items or 
from a precipitation by peptizing solution. Jelly is peptized 
by water, nitrocellulose by acetone, rubber by benzene, etc. 
Precipitation of NiS is peptized by H2S and the 
precipitation Al(OH)3 by AlCl3. 
c) Bredig bow 
Bredig bow way is used to make metal sol. The metal will 
be colloid as electrode which is dyed into dispersant 
medium, then it is given electricity jump between both of 
points. 
3) Association colloid 
Some substances, like soap and detergent, they dissolve in 
water but do not form solution but colloid. Molecule of soap or 
detergent is divided into polar part (head) and non polar part 
(tail). 
B. Relevant Research 
The relevant researches are as the followings. 
1. The research of Alfiani (2012); with the title of Penerapan Model 
Pembelajaran Learning Cycle dengan Berbantuan Prototype Media 
Berbasis Cmap Tools untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP, 
concludes that learning cycle model is effective to increase students 
learning outcome. It was shown by the average of gain score (<g>) 0.58, 
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the categories is medium. Affective and psychomotoric profiles were in 
third categories (good). 
2. The research of Ika Eliza Cholistyana (2014); with the title of Pengaruh 
Model Learning Cycle 5E Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Konsep 
Sistem Ekskresi, concludes that learning cycle 5E is more effective than 
direct instruction model. It was shown by the result of t-test which 
produces tcalculation > ttable. The value is 6, 645 > 1, 1994 with the significant 
grade of 5%. 
3. The research of Tri Sulistyowati (2014); with the title of Implementasi 
Learning Cycle 5E dilengkapi Worksheet untuk Meningkatkan Kreativitas 
dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Pokok Hidrolisis Garam Kelas XI 
IPA 1 Semester Genap SMA Negeri 3 Boyolali Tahun Pelajaran 2013/ 
2014, concludes that learning cycle 5E can increase the creativity and 
learning achievement of students. Firstly, it was shown by the increasing 
of students who had high categories of creativity, it was found to be about 
50.00% in 1
st
 cycle, then 86.11% in 2
nd
 cycle. Secondly, it was shown by 
the increasing of students passing minimum standard in cognitive and 
affective aspects. For cognitive aspect, being found to be 66.67% in 1
st
 
cycle and 88.89% in 2
nd
 cycle. For affective aspect, it was found to be 
47.22% in 1
st
 cycle and 80.50% in 2
nd
 cycle. 
4. The research of Ria Yuli Susanti (2012); with the title of Pengaruh 
Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase (LC 5-E) terhadap 
Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA pada Materi Termokimia di SMA 
Negeri 2 Malang, concludes that learning cycle 5E can increase the 
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students learning outcome. The students who join learning cycle 5E have 
score about 80.00 in cognitive, 82.36 in affective, and 82.14 in 
psychomotoric aspects. But the students who join expository learning have 
lower score about 68.57 in cognitive, 77.61 in affective, and 80.71 in 
psychomotoric aspects. 
In this research, the researcher used learning cycle 5E which is combined 
with technology, like animation, video, and power point. The instruments of 
teaching-learning are arranged by concept map which is made by Cmap Tools, 
it includes video, power point, lesson plan, worksheet, and evaluation task. 
C. Thinking Outline 
Based on theoretical review, it can be written thinking outline in this 
research as follows. The factors which influence of student learning outcome 
are internal and external factors. The internal factors are interest, talent, and 
motivation of student. The external factors are environment, learning teaching 
model and method, and learning approach. 
 In modern era, learning does not transfer knowledge, educator is as a 
facilitator to help student to find their own concepts. Learning cycle 5E is one 
of constructivism model. In this model, students learn actively. The students 
can find the concept and knowledge by themselves. The students are as center 
of teaching-learning process so learning cycle is compatible with inquiry 
approach and constructivism theory. Learning cycle 5E consists of (1) 




 The quasi experimental is purposed to know the effectiveness of learning 











Figure  4 The outline of research thinking 
  
Observing and finding problem 
Doing the research by Learning Cycle 5E and Direct Instruction 
Learning Outcome 
Knowledge/ Cognitive Skill/ Psychomotor Attitude/ Affective 






A. Method and Design of Research 
1. Method of Research 
  The method used in this research is quasi experimental design. The 
objective of this method is for observing the possibility of reason-
consequence, by giving one or more treatment in the experimental class then 
comparing with control class. This method has control class, but it can not 
control experimental implementation fully and completely. (Sugiyono, 
2007: 114) 
  There are an experimental and control classes in this research. The 
experimental class was given a special treatment (variable which will be 
tested), it is learning cycle 5E model. The direct instruction model was used 
in the control class, then the result was compared with the experimental 
class. 
2. Design of Research 
  The design of this research was one factor design, two samples, 
and one covariable. One factor was chemistry learning. Two samples which 
were compared were an experimental and a control classes. In this design, 
the assessment of initial knowledge was taken from score of midterm test, 
then it was as statistic control. Then the experimental class was taught by 
learning cycle 5E model, and control class was taught by direct instruction 
model. Then both of them were given final test or post test or examination 
to know the learning outcome of knowledge or cognitive aspect. Skill 
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(psychomotor) and attitude (affective) aspect were observed by observation 
paper and showed by descriptive presentation. 
3. Procedure of Research 




























Figure 5 The research procedures 
 
POPULATION OF XI MIA MAN YOGYAKARTA I 
Initial knowledge of XI MIA is 




Control class Experimental class 
Direct Instruction 
Model  
Learning Cycle 5E Assisted 
by Prototype Media Based 
on Cmap Tools 
Observation Score in the class Final Test or Post-test 
1. Data of skill aspect (psychomotor) 
The aspects are how to arguing; answering; 
the presentation ability; and the accuracy to 
answer evaluation. 
2. Data of attitude aspect (affective) 
The aspects are spiritual, responsibility, 
cooperation, tolerance, and discipline. 
1. Data of knowledge aspect 
(cognitive) 
Analysis 
1. Data of psychomotor and affective 
a. Quantitative (score, percent, diagram) 
b. Qualitative (categories) 
1. Data of knowledge aspect (cognitive) 
Normality; Homogeny; and Anacova 




B. Operational Definition of Research Variable 
1. Independent Variable 
The independent variable is factor which is measured, manipulated, 
or chosen by researcher to determine the relation with certain 
phenomenon. The independent variable in this research is the chemistry 
leaning by using learning cycle 5E model. 
2. Dependent Variable 
Dependent variable in this research is learning outcome of student. 
Learning outcome in skill or cognitive aspect is the score of posttest. The 
material of posttest is colloid system. Then the score of skill 
(psychomotoric) and attitude aspects (affective) were collected by 
observation paper then the researcher describes it. 
3. Control Variable 
The control variable in this research is student initial knowledge of 
chemistry which is controlled statistically. The initial knowledge of 
chemistry is the score of midterm in 2
nd
 semester, class XI 2015/ 2016. 
 
C. Place and Time of Research 
  The research is held in MAN Yogyakarta 1, located at Jalan C. 
Simanjutak No. 60, Yogyakarta. The research is held on 2
nd
 semester 2015/ 







D. Population and Subject of Research 
1. Population of Research 
The population of research is the students who are in class of XI, 
2
nd
 semester of 2015/ 2016 MAN Yogyakarta 1; the classes are XI MIA 1, 
XI MIA 2, and XI MIA 3. 
2. Sample of Research 
The samples of research are one class as experimental class and 
one class as control class. They are treated as the followings. 
a. One class as experimental class is treated with learning cycle 5E model, 
the class is XI MIA 2. 
b. One class as control class is treated with direct instruction model, the 
class is XI MIA 3. 
3. Technique of Sample Selection 
The technique of sample selection is based on purposive sampling. 
Sukardi (2007: 64) stated that purposive sampling is a method of sample 
taking which is based on consideration and or certain objective, and it is 
based on certain characteristics which are known before. In this research, 
the selection of sample is based on the score of midterm test, consideration 
from chemistry teacher, and the schedule of chemistry class. 
 
E. Instrument of Research and Technique of Data Collection 
  The technique of data collection in this research is the way which 
is used to get empiric data to reach the research objectives. The techniques of 
data collection are test and non-test. The test is used to measure the knowledge 
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aspect or cognitive aspect, it is final knowledge. But the initial knowledge was 
taken from documentation of study, it is midterm score in the second of 
semester. Then, the non-test is used to measure the skill (psychomotoric) 
aspect and attitude (affective) aspect, it is observation paper. 
1. Instrument of Research 
The instrument of research used in this research is the instrument 
of treatment and instrument of data collection. Instrument of treatment is 
lesson plan, whereas the instrument of data collection consists of chemistry 
learning test and observation paper. 
a.  Lesson plans 
 The lesson plan is a set to give treatment on the sample. In this 
research, the researcher uses two kinds of lesson plans, they are lesson 
plan for learning cycle 5E model and lesson plan for direct instruction 
model. 
b. Cmap Tools 
 The Cmap Tools is an application to make concept map easily and 
fast. The concept map can be use as basis of the other instrument, like 
lesson plans, worksheet, evaluation task, and prototype media. So, all of 
instrument in Learning Cycle 5E is on right concept. 
c. Prototype Media 
 The prototype media in this research is used in experimental class 
which is conducted with Learning Cycle 5E Model. The prototype 
media can be video, animation, and or power point. The video and 
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animation can give information to students about the laboratory 
experiment. 
d. Worksheet 
 The worksheet or LKPD is for experimental and control classes. 
The worksheet can guide the student to find right concepts and as 
limitation of subject-matter, so the students are not confused. The 
worksheet is completed with individual evaluation for the students in the 
ending of teaching-learning activity. 
e. Documentation Data 
The data is used to get information about initial knowledge of 
chemistry lesson. The researcher uses score of midterm test in 2
nd
 
semester for the experimental and control classes. 
f.  Test of Student Chemistry Learning Outcome 
The test of student chemistry outcome is adopted from Sri Ratna 
Wati, used in the “Efektivitas Inquiry Based Learning (IBL) Pada 
Pembelajaran Sistem Koloid untuk Peserta Didik Kelas XI SMA 
Muhammadiyah 7 Yogyakarta”. It was validated logically. The 
arrangement of test started formulating the purpose which is evaluated 
and making material lattices. The score of this objective test uses true 
dichotomy score, the score will be one (1) if the answer is true and the 
score will be null (0) if the answer is false. The empiric validation was 
done by giving the test to other students. The purpose of the usage of 
objective test because of the test makes the researcher easy when scores 
56 
 
the chemistry learning outcome of student. The lattices of chemistry test 
can be seen in Table 8. 
Table 9 The lattices of chemistry test 
No. Materials Cognitive Aspect Total 
C1 C2 C3 C4, 5, 6 
1. Colloid 
system 
1, 16 2*, 5, 
24, 41 




3, 4*, 7, 
10, 11, 
13* 

















47*, 48 22 










5. The benefit 
and effect of 
colloid 
   36, 40*, 
50* 
3 
Total 18 21 6 5 50 
 
Invalid test is marked by * 
g. Observation Paper 
 The observation paper was arranged according to indicator and 
aspect which were scored. Then the researcher makes rubric for each 
score. The observation paper was validated logically by lecture and 
teacher. In the curriculum-2013, attitude aspect (affective) consists of 
spiritual and social attitudes. The details of aspect of this research can be 




Table 10 The details of aspect of this research 
No. Attitude Aspect Aspect which will be mark 
1. Spiritual Attitude Saying the greeting in the initial and 
final of learning activity. 
2. Social Attitude 
a. Discipline 
The attendance when students join 
learning activity. 
Listening the teacher explanation. 
b. Cooperation Cooperation in their group 
c. Responsibility Doing worksheet (LKPD) 
d. Tolerance to all of 
friends 
Tolerance when they are in the 
teaching-learning activity. 
 
The skill aspects (psychomotoric) in the research can be seen in 
Table 10. 
Table 11 The skill aspects (psychomotoric) 
No. Aspect which will be marked 
1. Arguing in discussion group. 
2. Answering the question without teacher’s command. 
3. The ability to show presentation of discussion result. 
4. The accuracy to answer evaluation test in the end of meeting 
 
2. Technique of Research 
a. Non-test 
1) Documentation study 
 The midterm score of student is known according to initial 
knowledge of students. The score of pretest is found from 
documentation study. It is midterm score in 2
nd
 semester. Sugiyono 
(2012: 329) stated that document is note of the past events. The 
documents are writing, picture, or monumental work. Sudijono (2015: 
90) stated that documentation study is the technique to learn and 
analyze writing material in office or school, they are syllabus, yearly 
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program, monthly program, weekly program, lesson plan, student 
private note, result book, latticework, score draft, task paper, answer 
paper, etc. 
2) Observation paper 
 The skill aspect (psychomotor) and attitude aspect (affective) can 
be identified by observation paper. The observation paper was filled 
by observer. It was completed with rubrics. Sudijono (2015: 76-77) 
stated that observation was the technique of data collection which is 
done through observation, recording systematically, logically, 
objectively, and rationally about many phenomena, in fact or imitation 
situation to get certain objective. 
 According to Endrayanto and Harumurti (2014: 156) formal and 
planned observation is observation which is done by teacher, it is 
based on plan and schedule to observe specific learning outcome in 
different learning context, the instrument is check draft or rubrics. In 
the curriculum-2013, attitude aspect (affective) consists of spiritual 
attitude and social attitude. Then, the skill aspect or psychomotoric 
domain is about the performance in front of class. 
b. Test instrument 
 The knowledge aspect or cognitive can be measured by test. 
Arikunto (2013: 93) stated that test is measuring technique which 
consists of question, statement, or a group of task for respondent. In this 
research, the test was given in posttest. The posttest is objective question, 




F. Technique of Data Analysis 
1. Analysis of Research Instrument 
The instrument of chemistry learning outcome must satisfy the 
validation qualification and reliability. Valid means the instrument can be 
used to measure what must be measured. Whereas, reliable instrument is 
instrument which can be used many times to measure the same object 
producing the same result. 
a. Validity of chemistry test point 
The test is objective test. The validity of objective test is 
determined by point biserial formula. The formula of correlation of 
point biserial (Arikunto, 2013: 326) is: 
      = 
     





      : coefficient of biserial correlation 
Mp : the average of score which answers the point correctly (the 
validity is found 
Mt : the average of total score 
p : the proportion of students who answer correctly (score 1) 
q : the proportion of students who answer incorrectly (score 0) 
SB : standard deviation of total score 
 Then the value of       is consulted by the value of        in 
signification level of 5%. If the value       >        , so the test point is 




b. Reliability of chemistry test point 
According Arikunto (2013: 230-231) the reliability of test can be 
formulated as below: 
    = 
 
   
 




r11  : reliability test 
k  : the total of test point 
Vt  : total variance 
p  : the proportion of correct answer 
q  : the proportion of incorrect answer 
2. Test of Hypothesis Qualification 
a. Normality test 
The normality test is to know that data from each variable to be 
distributed normally or not. The normality test is done for qualification 
of parametric test, it is against to the data of initial knowledge of 
chemistry learning. The normality test can be calculated by using SPSS 
program with Kolmogorov-Smirnov test, the formula (Sugiyono, 2009: 
156) is: 
Dn = max [ Fe – Fo ] 
Where: 
Dn = highest absolute deviation 
Fe = expectation frequency 
Fo = observation frequency 
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The output of Dn in the SPSS computer program is Kolmogorov-
Smirnov Z, so the value of Dn and Kolmogorov-Smirnov Z are same. 
The calculation result of Z is compared with Ztable, Zcalculation < Ztable, or 
signification value < 0.05 by computer program. If the signification 
(Asymp. Sig) is more than 0.05, so the data is distributed normally. 
b. Homogeneity test 
The homogeneity test is to know that sample to be homogeneous or 
not homogeneous. It is for students initial knowledge of chemistry. 
The steps of homogeneity test are as follows: 
1) calculating variance of each group (SB2) 
2) calculating the value of F by Levene formula 
F = 
   
 




                
              
 
3) comparing the value of Fcalulated by the value of Ftable and dbnumerator 
(nb – 1) by dbdenominator (nk – 1). If Fcalulated < Ftable or p>0.05,  so 
the sample is homogeneous. 
 
3. Hypothesis Test 
The test of hypothesis uses covariance analysis (ANACOVA). 
According to Sudjana and Ibrahim (2009: 151-153) covariance analysis is 
used to test the average difference of independent variable between two 
groups by controlling other variable which influences the independent 
variable. The null hypothesis (Ho) is no difference of chemistry learning 
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outcome in cognitive aspect of MAN Yogyakarta I who join the learning 
cycle 5E model with the students who join the direct instruction model. 
The alternative hypothesis (Ha) is there is difference of chemistry learning 
outcome in cognitive aspect of MAN Yogyakarta I who join the learning 
cycle 5E model with the students who join the direct instruction model 
The chemistry initial knowledge is controlled statically. The hypothesis 
null is tested by using Anacova analysis formula: 
   = 
   
   
 
Where: 
F0 = Fcalculated (observation) 
RKA = the square average of intergroup 
RKD = the square average in the group 
The analysis is normally displayed as Table 11. 




Total of square Db RJ F0 
Intergroup     =     -     k-1      = 
    
    
    = 
    




    =    
 
 -        N-k-m      = 
    
    
 
Total     =    
 
-       N-m-1s - - 
 
Where: 
K = the total of group 
M = the total covariable 
N = the total of problem 
    -     - 





     =     - 
      
 
 
The value of compatible average is average of independent variable 
correction by control variable, which is determined by formula: 
   =      -                  
   =      -                  
The value of    is compared to        in signification level of 5% 
by db numerator = k-1 and db denominator = N – k – m. If the value of 
  >       , so there is the average difference of A1 and A2. If the value of 





RESEARCH DATA AND DISCUSSION 
 
A. Research Data and Discussion 
There are three data which were collected from this research. They are 
tests of normality, test of homogeneity of variances, and data of learning 
achievement. The data of score test is knowledge aspect (cognitive), attitude 
aspect (affective), and skill aspect (psychomotor). 
1. Knowledge aspect (Cognitive) 
The data is score of chemistry learning test. The chemistry learning 
test was collected after the researcher gave treatment for experiment and 
control class. These are shown in Table 12. 
Table 13 The data of initial knowledge and final knowledge. 
Note Data of Initial Knowledge Data of Final Knowledge 
Experiment Control Experiment Control 
The number of students 31 34 31 34 
The amount of student score 2009 1817 2740 2633 
The average of score 61.51 61.35 83.97 75.88 
Highest score 86.00 82.00 96.67 90 
Lowest score 28 40.00 66.67 53.33 
The data of initial knowledge and final knowledge in experiment 
and control class was tested for the normality by Kolmogorov-Smirnov 
Test and the test summary result is shown in Table 13. 
Table 14 The summary of normality test in experiment and control class. 
Variable The value of significance Status  
Experiment Control 
Initial knowledge 0.417 0.714 Normal 
Final knowledge 0.486 0.216 Normal 
 
The value of significance is more than 0.050, so all the data was 
found to be normal. 
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The second covariance analysis precondition was tested for 
homogeneity of variances. The summary result is shown in Table 14.  
Table 15 The summary of homogeneity test. 
Variable The value of significance Status  
Initial knowledge 0.144 Homogeny  
Final knowledge 0.057 Homogeny  
The value of significance is more than 0.050, so all the data is 
homogeneous. All of covariance analysis precondition is completed. Then 
the data can be tested by one way Anacova (covariance analysis) to test the 
hypothesis. The summary result of one way Anacova test is shown in 
Table 15. 
Table 16 The summary result of one way Anacova test 







35 91.928 1.547 .116 
Intercept 23696.726 1 23696.726 398.764 .000 
Learning Model 815.159 1 815.159 13.717 .001 
Statistic Control 2154.218 34 63.359 1.066 .433 
Error 1723.340 29 59.426   
Total 418276.289 65    
Corrected Total 4940.809 64    
a. R Squared =  .651 (Adjusted R Squared =  .230) 
 
In facts, the value of F was calculated to be 13.717 (Table 15) 
which is greater than the value of F table, 4.001. Then the value of 
intercept (p) is 0.000. Thus Ho is rejected (p < 0.05) and it means that 
there is a significant difference in the cognitive learning score of 
knowledge aspect between students who join learning cycle 5E model and 
direct instruction model. It is also shown by the value of average score and 
gains score of final knowledge (posttest) in the experimental class and 
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control class. The average score of posttest or final knowledge of 
experimental class (83.978) is greater than control class (75.882). It is also 
shown by the gain score of experimental class, being 22.462 which is 
greater than the control class, 14.529. 
This means that learning cycle 5E assisted by prototype media 
based on Cmap Tools is more effective than direct instruction model to 
increase student learning achievement especially in knowledge aspect or 
cognitive domain. Except it is shown by the result of data, it is also shown 
by the steps of learning cycle 5E. The teaching-learning activity of 
learning cycle is active teaching-learning model. It means that the students 
are active and as center of teaching-learning activity. In this model, teacher 
is as a facilitator. The students must build concepts with their own 
sentences and knowledge. Every “E” in the learning cycle 5E shows the 
part of process arrangement which helps students to learn from their own 
experiences, and then they relate it into new concepts and topics. 
When the students build and construct the concepts with their own 
sentences and knowledge, it means that the teaching-learning activity 
stimulates the students to think why and how the concepts come. In this 
learning model, the resources of learning can come from everywhere, the 
students feel free to choose the books, journals in the internet, and or just 
from learning media which is shown by teacher. The concepts built by 
their own sentences will be remembered longer than the concept which is 
built by the other people. Every student has their own knowledge and 
sentences to describe the concepts; it makes the teaching-learning activity 
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more challenging. Then this situation stimulates the students to ask and 
give responses, so the active discussion occurs in the class. 
The learning cycle 5E is one of constructivism approach. The steps 
of learning cycle 5E consist of engagement, exploration, explanation, 
elaboration, and evaluation. Firstly, in the engagement, the teacher can 
motivate the students to re-call the last topic which they learned then relate 
it to colloid material. The teacher can show a picture of colloid. In this 
step, the teacher is able to know the initial knowledge of students and their 
misconception about the last topic which learned. Then, they can build the 
relevancy between their daily life experience and colloid topic. It makes 
them easy to understand and feel close relation to colloid.   
Secondly, in the exploration, the students are grouped. Every small 
group contains 4-5 students. They work and discuss together about the 
concepts. In this step, the teacher gives a worksheet which can be 
discussed together and plays videos and or animations. Peer tutoring also 
works in the discussions. The function of worksheet is as a guide for 
finding the concepts. It also can limit the topic so the students are not 
confused and the concept can be understood. In the discussion they can 
share argumentation with their friends, they can open every resources. The 
different minds and arguments with their friends are interesting part. In 
this exploration step, the students can understand why their minds and 
arguments are different by discussing. This step also makes the students to 
read many resources, for examples are books and journals in the internet. 
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In the colloid topic, there are some abstract parts so they must be 
visualized by videos and or animations, for examples are zig-zag 
movement and how soap or detergent works. In the other side, not all of 
experiment can be done in the class because of the limitation of the times, 
the teacher can visualize through media. So, the concepts are presented 
without direct experiment in the class.  
In this research, the learning cycle 5E is assisted by prototype 
media based on the Cmap Tool. The researcher arranged the lesson plans 
based on concept map which was made from Cmap Tool. The prototypes 
media are power point, video, and animation about colloid also based on 
Cmap Tool. So the learning cycle 5E in this research is student centered 
and interesting because there are some prototype media, such as power 
point, video, and animation. The researcher uses some media because the 
media has some functions, according to Daryanto (2013: 5-6) the functions 
of learning media are as the followings. 
a. Learning media can clarify the message so it is not too verbal. 
b. Learning media can solve the limitation space, times, and the ability of 
sense. 
c. Learning media can motivate the passion of learning, interaction 
between student and learning source directly. 
d. The students are able to learn independently compatible with their 
talent and visual ability, audio and their movement. 
e. Learning media can give motivation, it equalizes experience and 
presents the same perception. 
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f. The learning process will give five communications, they are teacher 
(communicator), learning material, learning media, student, and the 
purpose of learning. 
The students can find the concepts independently by watching the 
video and animation which are played in teaching-learning activity. For 
some students, the audio visual media is more interesting than the text 
book. In their group, they can discuss about their hypothesis and concepts 
without limitation of their ideas. They can argue, share and give responses 
to solve the problem. In this step, they feel free to share their mind. The 
teacher is just as a facilitator. 
Thirdly, in the explanation, every group presents their topic and 
explains their concepts which are discussed before by their own words and 
sentences. The presentation is an active discussion. Because they find and 
build the concept by their own word, so every group has different way to 
explain. But the differences make interesting discussion. They can argue, 
give responses, and ask to their friends who have different opinions and 
sentences. In the presentation session, the students should open their mind 
and they can complete each other. Even, they can give positive suggestions 
to other groups. In this step, the students also learn how to make their 
friends believe and understand about their arguments. Because of this 
presentation and discussion, the concepts can be understood firmly. After 
that, the teacher gives some clarifications and explanations to complete 
their understanding of the concepts. The teacher uses attractive power 
point, so the teaching-learning is more interesting and attractive. 
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Fourthly, in the elaboration, the teacher motivates the students to 
apply and relate the concepts of colloid with their daily life. They can see 
colloid in the different context, not only as a chemistry subject matter. 
This step makes meaningful learning. They can feel that chemistry is 
everywhere. The other benefit of this step, the students are motivated to re-
call about colloid by remembering their daily life. It makes the concepts 
easy to understand. In this step, the students are taught how to re-call the 
concepts with simple phenomena, not memorize the concepts. The 
students are also asked about conclusions by using their own sentences. 
Then the mind map is shown to clarify their conclusions. 
The last step is evaluation. In the learning cycle 5E, the evaluation 
can be everywhere. The teacher can put the evaluation in second, third, or 
fourth steps. The evaluation point should be done by themselves so the 
teacher can know the strengths and weakness of teaching-learning activity. 
The learning cycle 5E is one of constructivism approach. In 
constructivism learning, teacher is as a facilitator. The teacher does not 
merely transfer the knowledge. The teacher helps students to construct 
their knowledge. The students can build the knowledge by using their own 
words. The teacher should understand and accept the way of student mind. 
Then the teacher can not claim that his opinion is the best in the class. So 
the students can be active to give their opinions and open their minds. This 
teaching-learning model makes the students can understand the concept 
deeply and strongly. It forces the students to think, find, and construct the 
concept individually, not from teacher’s explanation directly. The active 
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teaching-learning like learning cycle 5E makes the students to understand 
the concept by their understanding. In other side, the prototype media 
helps teaching-learning activity to be fun and interesting activity. Learning 
is not memorizing but understanding. So, the learning outcome of students 
is increasing. 
 This situation does not occur in the direct instruction model. Most 
of the activities are commanded by teacher. In the control class, the active 
learning just occurs when the teacher is asking them. The discussion of 
control class was not more active than experimental class, because most of 
them are directed to same minds and opinions, it is not different with their 
teacher. Even, they use sentences which are same with the teacher’s 
explanation. It makes them difficult to relate the topics with their own 
daily life. They tend to memorize rather than understand the concepts. 
There is no prototype media, so the students just imagine or see two 
dimension pictures and no media which can visualize the abstract parts of 
colloid. It makes the students difficult to understand, then the increasing of 
learning outcome of control class is not better than experimental class. 
Based on the statistic analysis of this research, the learning cycle 
5E is effective to increase the student learning outcome, especially in 
knowledge aspect or cognitive domain. It is shown by the result of 
Anacova analysis, the gain score, and the final or posttest score of sample. 
It is supported by the other researches. Firstly, the researcher of Alfiani 
(2012); with the title of Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 
dengan Berbantuan Prototype Media Berbasis Cmap Tools untuk 
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Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMP, concludes that learning cycle 
model is effective to increase students learning outcome. It was shown by 
the average of gain score (<g>) 0.58, being medium category. 
Secondly, the research of Ika Eliza Cholistyana (2014); with the 
title of Pengaruh Model Learning Cycle 5E Terhadap Hasil Belajar Siswa 
pada Konsep Sistem Ekskresi, concludes that learning cycle model is more 
effective than direct instruction model. It was shown by the result of t-test 
which produces tcalculation > ttable. The value is 6, 645 > 1, 1994 with the 
significant grade of 5%. 
Thirdly, the research of Tri Sulistyowati (2014); with the title of 
Implementasi Learning Cycle 5E dilengkapi Worksheet untuk 
Meningkatkan Kreativitas dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Pokok 
Hidrolisis Garam Kelas XI IPA 1 Semester Genap SMA Negeri 3 Boyolali 
Tahun Pelajaran 2013/ 2014, concludes that learning cycle 5E can increase 
the creativity and learning achievement of students. It was shown by 
increasing the number of students passing minimum standard in cognitive 
aspects. It was found to be 66.67% in 1
st
 cycle and 88.89% in 2
nd
 cycle. 
Fourthly, the research of Ria Yuli Susanti (2012); with the title of 
Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase (LC 5-E) 
terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA pada Materi Termokimia di 
SMA Negeri 2 Malang, concludes that learning cycle 5E can increase the 
students learning outcome. The students who join learning cycle 5E have 
score about 80.00 in cognitive aspect, but the students who join expository 
learning have score about 68.57 in cognitive aspect. 
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2. Attitude Aspect (Affective) 
The data of attitude aspect (affective) can be seen by observation. 
In this research, there are two observers. The score is based on rubrics. 
Then the average scores from the two observers are described in 
percentage. The attitude aspects are spiritual value, discipline, team work, 
responsibility, and tolerance. The detailed data for experimental class can 
be seen in appendix and the resumes are shown in Table 16 and 17 
respectively. 
Table 17 The average score of attitude aspect of experimental class. 
Meeting 















I 100 100 97.18 84.68 95.56 87.50 
II 100 99.55 95.09 83.48 95.09 85.27 
III 100 99.5 99.50 88.50 88.50 88.50 
IV 100 100 100 96.25 95.42 95.83 
Average  100 99.76 97.94 88.23 93.64 89,28 
Total Average 94.81 
 
Table 18 The average score of attitude aspect of control class. 
Meeting 















I 100 100 90 80.83 85.83 100 
II 100 98.53 93.01 84.19 83.82 81.99 
III 100 100 87.5 80.15 79.78 81.62 
IV 100 100 88,97 80.15 83.82 81.25 
Average  100 99.63 89.87 81.33 83.31 86.22 




The comparison graph of attitude aspects (affective) in percentage 
between experimental and control classes is shown in Figure 6. 
Figure 6 The comparison graph of attitude aspects (affective) in 
percentage. 
 
The score comparison graph of attitude aspects (affective) between 
experiment and control classes is shown in Figure 7. 
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The affective data show that the scores of experimental class is 
higher than control class in the attitude aspect or affective domain. It is 
about 94.81 for the experimental class and 90.06 for the control class. 
Most of students in the experimental and control classes are in very good 
category. But in spiritual attitude, it was found that both of groups have 




 meeting. The indicators were 
observed when the students say greeting or salam and pray in the 
beginning and ending of teaching-learning activity. Their scores were 
found to be 100, this category was very good for all students in the 
experimental and control classes. It may be caused the basic of school. The 
school is madrasah or Islamic school so greeting and praying in the 
beginning and ending teaching-learning activity are their behavior. 
The discipline aspect consists of two indicators, they are student’s 
attending in the classroom and listening teacher’s explanation in the 
teaching-learning activity. Most of students have very good category in the 
experimental and control classes but the score of experimental class is 
slightly higher than control class. The score of attending aspect of 
experimental and control classes are about 99.76 and 99.63 respectively. 
Then, the score of listening teacher’s explanation of experimental and 
control classes are about 97.94 and 89.87 respectively. It seems they think 
that the learning cycle 5E is more interesting than direct instruction so the 
students are more enthusiastic. In the direct instruction model, the teacher 
dominates the class in the control class, so the teacher explains and 
speeches in the most of time during teaching-learning activity. This 
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condition makes the students become bored and sometimes they were busy 
with their own world, like playing games or playing with their friends, so 
they can not be focused to listen the teacher’s explanation. 
The teamwork aspect is observed when the students are in 
discussion situation, demonstrating how they interact with their friends in 
the discussion. In this aspect, the score of experimental class is higher than 
control class, it is about 88.23 for the experimental class and 81.33 for the 
control class. The experimental class is in very good category but the 
control class is in good category. In the learning cycle 5E, all students can 
share their argumentations and opinions. They can use their own words, 
this conditions make all students interact actively with their friends in the 
corresponding group. But in the control class which conducts direct 
instruction model, the students do not interact with all of their friends in 
the groups, it may be because they have same idea about the concepts so 
there are no different argumentations and opinions. This condition causes 
the students not so active as in the experimental class. So, the teamwork 
aspect in the experimental class is better than control class. 
The tolerance aspect was observed when they were in the 
discussion group, how to they appreciate the others argumentations, 
critics, and suggestions. Experimental and control classes are in very good 
category, but the experimental class showed slightly higher score than 
control class, it is about 89.28 for the experimental class and 86.22 for the 
control class. In principle, all of them are learned how to appreciate. The 
little difference in them may be caused by their active participation. In the 
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experimental class, most students want to listen the explanations, 
argumentations, suggestions, and critics from their friends though they 
have different opinions. 
The data analysis shows that experimental class has higher score of 
knowledge aspect than control class. It occurs in the attitude aspect too. It 
can be stated that knowledge aspect may influence the attitude aspect. 
Learning cycle 5E can cause the students more active and student center 
condition. It also makes the increasing on knowledge aspect which 
influences the other aspects in the learning, especially attitude aspect or 
affective domain.  Kunandar (2014: 104) stated that affective domain is 
the domain which relates to attitude and value. There is an assumption that 
someone’s attitude to something can be influenced from his knowledge 
about it. So, between attitude and knowledge there is strong relation and 
influence to each other. 
Overall, both of these classes do not have much different score of 
affective domain. It may be caused by the background of school and the 
applied curriculum, it is curriculum-2013. The background of school is 
religious school, so the good affective aspects are the basic of teaching -
learning activity. Then, the curriculum-2013 wants the students to have 
good affective aspects. This curriculum has the basic competence that the 
students must be honorable to God and good attitude is important. It can 
be represented in many attitudes, like greeting, praying, tolerance, 
responsibility, and discipline. 
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The data of affective domain show that Learning Cycle 5E assisted 
by prototype media based on Cmap Tools is more effective than direct 
instruction model. It is shown by comparison of total average score and 
category of experimental and control classes. This result is supported by 
the other researches. Firstly, the research of Alfiani (2012); with the title 
of Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle dengan Berbantuan 
Prototype Media Berbasis Cmap Tools untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswa SMP, concludes that learning cycle model is effective to increase 
students learning outcome. It was shown by the psychomotoric profiles 
were in third categories (good). 
Secondly, the research of Tri Sulistyowati (2014); with the title of 
Implementasi Learning Cycle 5E dilengkapi Worksheet untuk 
Meningkatkan Kreativitas dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Pokok 
Hidrolisis Garam Kelas XI IPA 1 Semester Genap SMA Negeri 3 Boyolali 
Tahun Pelajaran 2013/ 2014, concludes that Learning Cycle 5E can 
increase the creativity and learning achievement of students. It was shown 
by score of affective aspect, being found to be 47.22% in 1
st




Thirdly, the research of Ria Yuli Susanti (2012); with the title of  
Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase (LC 5-E) 
terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA pada Materi Termokimia di 
SMA Negeri 2 Malang, concludes that Learning Cycle 5E can increase the 
students learning outcome. The students who join Learning Cycle 5E have 
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score 82.36 in affective aspects, but the students who join expository 
learning have lower score about 77.61 in affective aspects. 
 
3. Skill Aspect (Psychomotor) 
The data of skill aspect (psychomotor) can be recorded by 
observation. This research has two observers. The score is based on 
rubrics. Then the average scores from two observers are described in 
percentage. The skill aspects are how to give opinion in discussion 
situation, the ability of discussion result presentation, how to answer the 
question from teacher, and correct answering the evaluation task. The data 
category is recorded by minimum and maximum score then it is 
categorized into five categories. The categories are very good, good, 
enough, less, and very less. The detailed data for experimental class can be 
found in appendix and the resumes are shown in Table 18 and 19 
respectively. 
Table 19 The average score of skill aspect (psychomotor) of experimental class. 
Meeting 














I 94.17 81.05 79.44 100 
II 88.50 80.80 82.14 100 
III 82.26 83.50 83.50 100 
IV 91.07 84.17 85.00 100 
Average  89.00 82.38 82.52 100 




Table 20 The average score of skill aspect (psychomotor) of control class. 
Meeting 














I 77.92 79.17 75.83 93.33 
II 84.56 76.47 78.68 89.71 
III 82.35 77.21 79.41 98.53 
IV 81.25 77.57 75.74 100 
Average 81.52 77.61 77.46 95.40 
Total Average 82.98 
 
The comparison graph of skill aspect (psychomotoric domain) in 
percentage between experimental and control classes is shown in Figure 8. 




The score comparison graph of skill aspects (psychomotoric 
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Figure 9 The score comparison graph of skill aspects (psychomotoric 
domain). 
 
The psychomotor data show that the psychomotoric score of 
experimental class is slightly higher than control class in the skill aspect or 
psychomotoric domain. The psychomotoric data show that the 
psychomotoric score of experimental class is slightly higher than control 
class in the skill aspect or psychomotoric domain, it is about 88.48 for the 
experimental class and 82.98 for the control class. The experimental class 
is in very good category while the control class is in good category. It 
means that Learning Cycle 5E assisted by prototype media based on Cmap 
Tools increases the student achievement in skill aspect or psychomotoric 
domain. 
The first aspect in this domain is observed when the students give 
opinions in the discussion, but the opinions must be relevant with the topic 
which is learned. The score experimental class is higher than control class, 




















The discussion situation in the experimental class is more active than 
control class. In this experimental class, the students can give their opinion 
freely. They can share their opinion about the concepts by their own 
words. So, this condition makes the students to explore their minds then 
share to their friends. 
The second aspect observed is the ability of presentation. Every 
group presents topics and explains about the result of discussion. Both of 
classes are in good category, but the score of experimental class is slightly 
higher than control class, it is about 82.38 in the experimental class and 
77.61 in the control class. The representation students must explain the 
discussion results confidently, clearly, and correctly so their friends can 
understand. In the experimental class which uses learning cycle 5E 
assisted by prototype media based on Cmap Tools, the students have their 
own concepts, they try to explain their concept by using their own words 
clearly. Then, they try to make their friends believe and understand about 
their concepts. Without confidence, the correct concepts which is tried to 
explain can not be accepted. In this learning model, most of the students 
can explore the minds, thinking, and views freely, so they believe and 
confidence to explain clearly. In the control class which conducts direct 
instruction, some of them can not explain clearly and correctly. In this 
learning model, the students do not find the concepts by themselves, so 
they can not understand easily. They try to remember the concepts, so they 
can not re-explain clearly and correctly. 
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The third aspect was observed when the students answer the 
teacher’s questions. The teacher gives some questions directly in the 
beginning, middle, or ending of teaching-learning activity. Both of classes 
are in good category, but the score of experimental class is higher than 
control class, it is about 82.52 for the experimental class and 77.46 for the 
control class. The students who pay attention and understand will respond 
and answer directly, clearly, and correctly. In the learning cycle 5E, the 
teacher motivates the students to answer and responding any questions. 
The curiosity of students is built in the steps of learning cycle so they want 
to know and open their mind. They are forced to construct the sentences 
automatically in their brain because they try to understand, not memorize. 
When the teacher asks a question, they should answer it directly, clearly, 
and without the feeling of doubt. In the direct instruction model, the 
teacher does not motivate but lead them, so the students try to remember 
and memorize. It makes the students not to answer the questions directly. 
The last aspect observed is how they answer evaluation tasks. In 
the Learning Cycle 5E, the evaluation is one of important thing in the 
teaching-learning activity. Both of classes are in very good category, but 
the score of experimental class is higher than control class, it is 100 for the 
experimental class and 95.40 for the control class. The strength and 
weakness of teaching-learning can be observed in the result of evaluation 
tasks. Every meeting, both classes are given evaluation tasks. They must 
do it by themselves, so the teacher knows that the students understand or 
not. If the students really understand about the concepts, they can answer 
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the question correctly, although the questions are reserved or in the 
different model. The concepts are the basis of teaching-learning activity. 
The concept should be understood, not memorized. Because some students 
in the control class are not good in memorizing the concept, so they have 
lower score in this aspect. 
The skill competence is as the implication of knowledge 
achievement of student. This skill shows someone’s expertise grade in the 
task or a group of certain task (Kunandar, 2014: 255). Overall, the results 
of psychomotor data between experimental and control classes are not in 
significant differenct, it may be because by the curriculum-2013. In this 
curriculum, the teaching-learning activities must show the skill of students, 
they should not be so passive, they must be active to explore their skill in 
the teaching-learning activities. The results of psychomotoric data show 
that learning cycle 5E assisted by prototype media is more effective than 
direct instruction. It is shown by the comparison score and category of 
experimental and control classes. This result of research is supported by 
those of the other researches. Firstly, the research of Alfiani (2012); with 
the title of Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle dengan 
Berbantuan Prototype Media Berbasis Cmap Tools untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa SMP, concludes that learning cycle model is effective 
to increase students learning achievement. Affective and psychomotoric 
profiles were in third categories (good). 
Secondly, the research of Tri Sulistyowati (2014); with the title  of 
Implementasi Learning Cycle 5E dilengkapi Worksheet untuk 
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Meningkatkan Kreativitas dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Pokok 
Hidrolisis Garam Kelas XI IPA 1 Semester Genap SMA Negeri 3 Boyolali 
Tahun Pelajaran 2013/ 2014, concludes that learning cycle 5E can increase 
the creativity and learning achievement of students. It was shown by the 
increasing minimum passing standard of students in cognitive and 
affective aspects. It was shown by the increasing of students who had high 
category of creativity, it was found to be about 50.00% in 1
st




Thirdly, the research of Ria Yuli Susanti (2012); with the title of 
Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase (LC 5-E) 
terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA pada Materi Termokimia di 
SMA Negeri 2 Malang, concludes that learning cycle 5E can increase the 
students learning outcome. The students who join learning cycle 5E have 
score about 82.14, but the students who join expository learning have 
score about 80.71 in psychomotoric domain. 
Based on the research, the effectiveness of learning model in all 
domains is also depended on the teacher, how the teacher limit the steps in the 
learning model, and how the teacher set the learning model as he/ she wants. 
Both of learning models in this research have elaboration steps, but the action 
of teacher to do in this action will be influence the activity in the elaboration 
step. In this research, the researcher got some suggestion from teacher and 
observer. In the first and the second meetings, the researcher must emphasize 
the relation between subject matter with the daily life, so the students could 
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imagine the colloid near them. In the third and fourth meeting, the emphasis of 
subject-matter with daily life was shown.  
From this research, it was observed the strengths of learning cycle 5E, 
they are (1) the character of learning is student center; (2) the students can find 
or construct the concepts by themselves; (3) the students can explore their 
knowledge without limitation of their ideas; and (4) the teacher is as a 
facilitator so can guide the right information although the students use their 
own sentences and knowledge to build up their concepts. In other side, the 
researcher can observe the weakness of learning cycle 5E, they are (1) the 
effectiveness of learning model will be decreasing if the teacher can not 
understand the subject-matter and the steps of learning cycle 5E fully; (2) 
demanding the creativity of teacher when arrange and do this learning model; 






CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A. CONCLUSION 
Based on the data and the analysis, it can be concluded as follows. 
1. There is significant influence of Learning cycle 5E Assisted by Prototype 
Media Based on Cmap Tools to the learning outcome of students in the 
colloid system. It was shown by covariant analysis anacova one way, the 
value of F is 13,717 > F table, the value of F table is 4,001. Then the value 
of intercept (p) is 0.000. It was shown that Ho is rejected, p < 0.05. 
2. The Learning cycle 5E Assisted by Prototype Media Based on Cmap Tools 
is more effective than Direct Instruction Model to increase students 
learning achievement in the colloid system. 
 
B. IMPLICATION 
1. Theoretical Implication 
The results of research show that teaching-learning activity 
conducting with learning cycle 5E assisted by prototype media based on 
Cmap Tools produces higher student learning outcome. It is caused the 
students are possible to construct and determine the concepts with their 
own knowledge and words in this learning model, and so the students can 
be independent person. The students are also possible to correct the 
misconceptions if there are, and apply the concept in the new situations. 
By giving freedom for the students to find concepts independently and 
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explore their ability of understanding the concepts, the teaching-learning 
will be more meaningful. 
2. Practical Implication 
This research provides an overview to the teacher and especially 
researcher in the chemistry subject; they should know the best teaching-
learning model which is applied in the colloid system. Based on the results 
of this research, the students learning outcome using learning cycle 5E 
assisted by prototype media based on Cmap Tools is higher than direct 
instruction model. So the learning cycle 5E assisted by prototype media 
based on Cmap Tools can be used as alternative and reference in teaching-
learning model to increase student learning outcome for teacher in the 
colloid system. The types of category of student personality and class 
environment should be known by teacher. Both of them are important to 
determine and explore the indicators of affective and psychomotoric 




Based on research data, there are some suggestions. The suggestions are as 
follows. 
1. For teacher 
a. The teacher can use learning cycle 5E assisted by prototype media 
based on Cmap Tools as alternative model of active teaching-learning 
activity for supporting the application of curriculum-2013. 
89 
 
2. For next researcher 
a. The next researcher can use this research for reference in the same 
topic of research and the subject matter can be changed and adjusted 
according to conditions. 
b. The next researcher could also use learning cycle 5E assisted by 
prototype media based on Cmap Tools in the laboratory activity. 
c. The next researcher should make more specific affective and 
psychomotoric domains which can explore the ability of students. 
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SILABUS MATA PELAJARAN KIMIA 
(Peminatan Bidang MIPA) 
Satuan Pendidikan : SMA 
Kelas   : XI  
Kompetensi Inti 
KI 1   :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, dan menunjukan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
KI 4 :  Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara 
efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 





1.1 Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaranTuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 





atom C,H dan 
O) 
 Kekhasan atom 
karbon. 
 Atom C primer, 
sekunder , tertier, 
dan kuarterner. 
 Struktur Alkana, 
alkena dan 
alkuna 
Mengamati(Observing)   
 Mengkaji dari berbagai sumber tentang senyawa 
hidrokarbon  
 Mengamati demonstrasi pembakaran senyawa 
karbon (contoh pemanasan gula). 
 
Menanya(Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan mengapa senyawa 
hidrokarbon banyak sekali terdapat di alam? 
 Bagaimana cara mengelompokkan senyawa 
hidrokarbon? 
 Bagaimana cara memberi nama senyawa 
hidrokarbon? 
Tugas  
 Membuat bahan 
presentasi tentang 
minyak bumi, bahan 
bakar alternatif selain 
dari minyak bumi dan 





 Mengamati sikap 
ilmiah dalam 














1.2   Mensyukuri kekayaan alam Indonesia berupa  
minyak bumi, batubara dan gas alam serta 
berbagai bahan tambang lainnya sebagai 
anugrah Tuhan YME dan dapat dipergunakan 
untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 
 
 





2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
 
 Isomer  
 Sifat-sifat  fisik 
alkana, alkena 
dan alkuna 






























 Mengajukan pertanyaan senyawa apa yang 
dihasilkan pada reaksi pembakaran senyawa 
karbon?  
 Dari unsur apa senyawa tersebut tersusun?  
 Bagaimana reaksinya?  
 
Mengumpulkan data (Eksperimenting)  
 Menganalisis senyawa yang terjadi pada 
pembakaran senyawa karbon berdasarkan hasil 
pengamatan 
 Menentukan kekhasan atom karbon 
 Menganalisis jenis  atom C berdasarkan jumlah 
atom C yang terikat  dari rantai atom karbon 
(atom C primer, sekunder , tertier, dan kuarterner) 
 Menentukan rumus umum Alkana, alkena dan 
alkuna berdasarkan analisis rumus strukturnya 
 Mendiskusikan aturan IUPAC untuk memberi 
nama senyawa alkana, alkena dan alkuna 
 Mendiskusikan pengertian isomer (isomer 
rangka, posisi, fungsi, geometri) 
 Memprediksi isomer dari senyawa hidrokarbon 
 Menganalisis reaksi senyawa hidrokarbon 
 
Mengasosiasi(Associating) 
 Menghubungkan rumus struktur alkana, alkena 
dan alkuna dengan sifat fisiknya 
 Berlatih membuat isomer senyawa karbon 
 Berlatih menuliskan reaksi senyawa karbon 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Menyampaikan hasil diskusi atau ringkasan 
pembelajaran dengan lisan atau tertulis, dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 
melakukan percobaan 




 Laporan hasil  
     identifikasi atom C,H 
dan O dalam sampel 
 Hasil rangkuman 
 
Tes tertulis uraian 
menganalisis :  
 Kekhasan atom 
karbon. 
 Atom C primer, 
sekunder, tertier, dan 
kuarterner. 
 Struktur akana, 




 Sifat-sifat  fisik alkana, 
alkena dan alkuna 










2.2 Menunjukkanperilaku kerjasama, santun, toleran, 
cintadamai dan peduli lingkungan serta hemat 
dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
 
2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-
aktifsertabijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuatkeputusan 
 
3.1 Menganalisis struktur dan sifat senyawa 
hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekhasan 
atom karbon dan penggolongan senyawanya. 
 
3.2 Memahami proses pembentukan dan teknik 
pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta 
kegunaannya. 
3.3 Mengevaluasi dampak pembakaran senyawa 
hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan 
serta cara mengatasinya. 
4.1 Mengolah dan menganalisis struktur dan sifat 
senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman 










4.2 Menyajikan hasil pemahaman tentang proses 
pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi 
minyak bumi beserta kegunaannya. 
 
 Minyak bumi 
 fraksi minyak 
bumi 











Mengamati (Observing)   
 Menggali informasi dengan cara membaca/ 
mendengar/menyimaktentang, proses 
pembentukan minyak bumi dan gas alam, 
      komponen-komponen utama penyusun minyak 
bumi, fraksi minyak bumi, mutu bensin, dampak 
pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan 
dan kesehatan serta upaya untuk mengatasinya 
Menanya (Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
bagaimana terbentuknya minyak bumi dan gas 
alam, cara pemisahan (fraksi minyak bumi), 
bagaimana meningkatkan mutu bensin, apa 
dampak pembakaran hidrokarbon terhadap 
lingkungan, kesehatan dan upaya untuk 
mengatasinya serta mencari bahan bakar 
alternatif selain dari minyak bumi dan gas alam 
 
Mengumpulkan data  (Eksperimenting) 
 Mengumpulkan informasi dampak pembakaran 
hidrokarbon terhadap lingkungan, kesehatan dan 
upaya untuk mengatasinya serta mencari bahan 
bakar alternatif selain dari minyak bumi dan gas 
alam. 
Mengasosiasi (Associating) 
 Menjelaskan proses penyulingan bertingkat dalam 
bagan fraksi destilasi bertingkat untuk 
menjelaskan dasar dan teknik pemisahan fraksi-
fraksi minyak bumi  
 Membedakan kualitas bensin berdasarkan 
bilangan oktannya. 
 Mendiskusikan dampak pembakaran hidrokarbon  
terhadap lingkungan dan kesehatan serta cara 
mengatasinya 
 
4.3 Menyajikan hasil evaluasi dampak pembakaran 
hidrokarbon terhadap lingkungan dan kesehatan 









 Mendiskusikan bahan bakar alternatif selain dari 
minyak bumi dan gas alam 
 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang.  
     proses pembentukan minyak bumi dan gas alam, 
     komponen-komponen utama penyusun minyak   
bumi, fraksi minyak bumi, mutu bensin, dampak 
pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan, 
kesehatan dan upaya untuk mengatasinya serta 
mencari bahan bakar alternatif selain dari minyak 
bumi dan gas alam dengan menggunakan tata 
bahasa yang benar. 
1.1 Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, lajureaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif. 
 Reaksi eksoterm 





- Hukum Hess 














Mengamati (Observing)   
 Menggali informasi dengan cara membaca/ 
mendengar/mengamati/sistem dan lingkungan, 
perubahan suhu,   kalor yang dihasilkan pada 
pembakaran bahan bakar, dan dampak 




 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan: 
      reaksi  eksoterm dan endoterm dalam 
      kehidupan sehari-hari, bagaimana menentukan 
perubahan entalpi  reaksi 
 
Mengumpulkan data (Eksperimenting) 
 Mendiskusikan pengertian sistem dan lingkungan 
 Mendiskusikan macam-macam perubahan entalpi 
 Merancang dan mempresentasikan rancangan 
percobaan 
-  Reaksi Eksoterm dan Reaksi Endoterm 
Tugas  
 Merancang percobaan 












 Merancang percobaan 
kalor pembakaran 
bahan bakar  
Observasi 
 Sikap ilmiah dalam 
melakukan percobaan 










































1.2   Mensyukuri kekayaan alam Indonesia berupa  
minyak bumi, batubara dan gas alam serta 
berbagai bahan tambang lainnya sebagai 
anugrah Tuhan YME dan dapat dipergunakan 
untuk kemakmuran rakyat Indonesia. 
2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 









2.2 Menunjukkanperilaku kerjasama, santun, toleran, 
cintadamai dan peduli lingkungan serta hemat 






















     -  Penentuan Perubahan Entalpi dengan  
Kalorimeter 
- Penentuan Kalor Pembakaran Bahan Bakar   
 Melakukan percobaan reaksi eksoterm dan reaksi 
endoterm; penentuan perubahan entalpi dengan 
Kalorimeter dan penentuan kalor pembakaran 
bahan bakar 
 Mengamati  dan mencatat hasil percobaan 
Mengasosiasi (Associating) 
 Menganalisis data untuk membuat diagram siklus 
dan diagram tingkat  
 Mengolah data untuk menentukan harga 
perubahan entalpi (azas Black) 
 Membandingkan perubahan entalpi pembakaran 
sempurna dengan pembakaran tidak sempurna 
melalui perhitungan 
 Menghubungkan perubahan entalpi reaksi dengan 
energi ikatan  
 Menghitung perubahan entalpi berdasarkan  
hukum Hess dan energi ikatan 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Membuat laporan hasil percobaan dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 
 Mempresentasikan hasil percobaan dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 
dan presentasi, 
misalnya: melihat  
skala volume 
      dan suhu, cara    
menggunakan pipet, 
cara menimbang, 
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, dan peduli 
lingkungan, dsb)  
 
Portofolio 
 Laporan percobaan  
 
Tes tertulis uraian  
 Pemahaman reaksi 
eksoterm dan reaksi 
endoterm 
 Membuat diagram 

















































2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuat keputusan 
 
3.4 Membedakan reaksi eksoterm dan reaksi 
endoterm berdasarkan hasil percobaan dan 
diagram tingkat energi.  
 
3.5 Menentukan H reaksi berdasarkan hukum 
Hess, data perubahan entalpi pembentukan 
standar, dan data energi ikatan. 
 
4.4 Merancang, melakukan, menyimpulkan serta 
menyajikan hasil percobaan reaksi eksoterm dan 
reaksi endoterm. 
4.5 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta 
menyajikan hasil percobaan penentuan H suatu 
reaksi. 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif. 




 Orde reaksi dan 
   persamaan laju 
reaksi 
Mengamati (Observing)   
 Mencari informasi dengan cara membaca/ 
melihat/ mengamati reaksi yang berjalan sangat 
cepat dan reaksi yang berjalan sangat lambat, 
contoh  petasan, perkaratan (korosi) 
Menanya (Questioning) 
Tugas  



























2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
 Mengajukan pertanyaan terkait hasil observasi 
mengapa ada reaksi yang lambat dan reaksi yang 
cepat 
Mengumpulkan data (Eksperimenting) 
 Mendiskusikan pengertian laju reaksi 
 Mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
laju reaksi 
 Merancang dan mempresentasikan hasil 
rancangan  faktor-faktor yang mempengaruhi laju 
reaksi (ukuran, konsentrasi, suhu dan katalis) 
untuk menyamakan persepsi 
 Melakukan percobaan faktor-faktor yang 
mempengaruhi laju reaksi. 
 Mengamati dan mencatat data hasil percobaan 
Mengasosiasi  (Associating) 
 Mengolah data untuk membuat grafik laju reaksi 
 Mengolah dan menganalisis data hasil percobaan 
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 
 Mengolah dan menganalisis data hasil percobaan 
untuk menentukan orde reaksi dan persamaan 
laju reaksi 
 Menghubungkan faktor katalis dengan pengaruh 
katalis yang ada dalam industri 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Membuat laporan hasil percobaan dengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 
 Mempresentasikan hasil percobaandengan 
menggunakan tata bahasa yang benar. 
 
 Sikap ilmiah dalam 
melakukan percobaan 
dan presentasi, 
misalnya: melihat  
skala volume 
      dan suhu, cara    
menggunakan pipet, 
cara menimbang, 
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, 
tanggungjawab,  dan 
peduli lingkungan, dsb)  
 
Portofolio 
 Laporan percobaan  
 
Tes tertulis uraian 
 Menganalsis data hasil 
percobaan faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
laju reaksi  
 Membuat grafik laju 
reaksi berdasarkan 
data 
 menganalisis data hasil 
percobaan untuk 
menentukan orde 









































2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, 
toleran, cinta damai dan peduli lingkungan serta 
hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
 
2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuat keputusan 
 
3.6 Memahami teori tumbukan (tabrakan) untuk 
menjelaskan reaksi kimia.  
3.7 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
laju reaksi dan menentukan orde reaksi 
berdasarkan data hasil percobaan. 
4.6 Menyajikan hasil pemahaman terhadap teori 
tumbukan (tabrakan) untuk menjelaskan reaksi 
kimia.  
4.7 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta 
menyajikan hasil  percobaan faktor-faktor yang 
mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi.   
1.1 Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 




Mengamati (Observing)   
 Mengamati dengan cara membaca/mendengar/ 
melihat dari berbagai sumber tentang 
Tugas  
 Merancang percobaan 
faktor-faktor yang 










wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 









kesetimbangan kimia, contoh demonstrasi reaksi 
timbal sulfat dengan kalium iodida yang terbentuk 
warna kuning, setelah penambahan natriumsulfat 
kembali terbentuk endapan putih. 
 
Menanya (Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan mengapa terjadi reaksi 
balik (reaksi kesetimbangan dinamis), dan faktor-
faktor apa yang mempengaruhi pergeseran 
kesetimbangan? 
Mengumpulkan data (Eksperimenting) 
 Mendiskusikan reaksi yang terjadi berdasarkan 
hasil demonstrasi 
 Mendiskusikan terjadinya reaksi kesetimbangan 
dan jenis-jenisnya  
 Menuliskan persmana reaksi dalam 
kesetimbangan  
 Merancang percobaan faktor-faktor yang 
menggeser arah kesetimbangan dan 
mempresentasikannya untuk menyamakan 
persepsi 
 Melakukan percobaan faktor-faktor yang 
menggeser arah kesetimbangan (konsentrasi, 
volum, tekanan dan suhu) 
 Mengamati dan mencatat data hasil percobaan 
Mengasosiasi (Associating) 
 Mengolah dan menganalisis data faktor-faktor 
yang menggeser arah kesetimbangan 
 Mengaplikasikan faktor-faktor yang menggeser 
arah kesetimbangan untuk mendapatkan hasil 
yang optimal dalam industri 
 Diskusi informasi untuk menentukan komposisi 






 Sikap ilmiah dalam 
melakukan percobaan 
dan presentasi, 
misalnya: melihat  
skala volume 
      dan suhu, cara    
menggunakan pipet, 
cara menimbang, 
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, dan peduli 
lingkungan, dsb)  
 
Portofolio 
 Laporan percobaan  
 
Tes tertulis uraian 




 menentukan komposisi 
zat dalam keadaan 
setimbang, derajat 
disosiasi (α),  tetapan 
kesetimbang-an (Kc 
dan Kp) dan hubungan 



























2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.2 Menunjukkanperilaku kerjasama, santun, toleran, 
cinta damai dan peduli lingkungan serta hemat 
dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
2.3 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
3.8 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pergeseran arah kesetimbangan yang diterapkan 
dalam industri. 
3.9 Menentukan hubungan kuantitatif antara pereaksi 
dengan hasil reaksi dari suatu reaksi 
kesetimbangan. 
4.8 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta 
menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang 
mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. 
4.9 Memecahkan masalah terkait hubungan 
kuantitatif antara pereaksi dengan hasil reaksi 
dari suatu reaksi kesetimbangan.  
 
 





(α),  tetapan kesetimbangan (Kc dan Kp) dan 
hubungan Kc dengan Kp 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Membuat laporan percobaan dan mempresen-
tasikannya dengan menggunakan tata bahasa 
yang benar. 
 
1.1    Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif. 
 Perkembangan 
konsep  asam 
dan basa  
 Indikator 
 pH asam lemah, 
basa lemah, 
dan  pH asam 
kuat basa kuat 
 
 
Mengamati (Observing)   
 Mencari informasi dengan cara membaca/ 
melihat/ mengamati dan menyimpulkan data 
percobaan untuk memahami teori asam dan basa, 
indikator alam dan indikator kimia, pH (asam/basa 
lemah, asam/basa kuat) 
Menanya (Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
adakah bahan-bahan disekitar  kita yang dapat 
berfungsi sebagai indikator 
 Apa perbedaan asam lemah dengan asam kuat 
dan basa lemah dengan basa kuat 
Mengumpulkan data (eksperimenting) 
 Menganalisis teori asam basa berdasarkan 
konsep Arrhenius, Bronsted Lowry dan Lewis 
 Mendiskusikan bahan alam yang dapat diguna-
kan sebagai indikator 
 Merancang dan mempresentasikan rancangan  
percobaan indikator alam dan indikator kimia, 
untuk menyamakan persepsi 
 Melakukan percobaan indikator alam dan indikator 
kimia. 
 Mendiskusikan perbedaan asam/basa lemah 
Tugas  
 Merancang percobaan 
indikator alam dan 
indikator kimia 
 Merancang percobaan 




 Sikap ilmiah dalam 
melakukan percobaan 
dan presentasi, 
misalnya: melihat  
skala volume 
      dan suhu, cara    
menggunakan pipet, 
cara menimbang, 
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, dan peduli 
lingkungan, dsb)  
 
Portofolio 
 Laporan percobaan  
 








2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
 
2.2 Menunjukkanperilaku kerjasama, santun, toleran, 
cintadamai dan peduli lingkungan serta hemat 
dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
 
2.3 Menunjukkan perilaku responsive dan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 









3.10 Menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep 
asam basa dan/atau pH larutan. 
 
dengan asam/basa kuat 
 Merancang dan mempresentasikan rancangan 
percobaan membedakan asam/basa lemah 
dengan asam/basa kuat yang konsentrasinya 
sama dengan indikator universal atau pH meter 
untuk menyamakan persepsi 
 Melakukan percobaan membedakan asam/basa 
lemah dengan asam/basa kuat yang 
konsentrasinya sama dengan indikator universal 
atau pH meter 
 Mengamati dan mencatat hasil percobaan 
Mengasosiasi (Associating) 
 Menyimpulkan konsep asam basa 
 Mengolah dan menyimpulkan data bahan alam 
yang dapat digunakan sebagai indikator. 
 Menganalisis indikator yang dapat digunakan 
untuk membedakan asam dan basa atau titrasi 
asam dan basa 
 Memprediksi pH larutan dengan menggunakan 
beberapa indikator. 
 Menyimpulkan perbedaan asam /basa lemah 
dengan asam/basa kuat 
 Menghitung pH larutan asam/basa lemah dan 
asam/basa kuat 
 Menghubungkan asam/basa lemah dengan 
asam/basa kuat untuk mendapatkan derajat 
ionisasi ( α ) atau tetapan ionisasi ( Ka ) 
 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Membuat laporan percobaan dan mempresen-
tasikannya dengan menggunakan tata bahasa 
yang benar. 
 Mengkomunikasikan bahan alam yang dapat 
digunakan sebagai indikator asam basa 
Tes tertulis uraian 
 Pemahaman konsep 
asam basa 
 Menghitung pH larutan 
asam/basa lemah dan 
asam/basa kuat 
 Menganalisis kekuatan 
asam basa dihubungan 
dengan derajat ionisasi 
( α ) atau tetapan 
ionisasi (Ka ) 
 
4.10 Mengajukan ide/gagasan tentang penggunaan 
indikator yang tepat untuk menentukan 









1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif. 
 Titrasi asam 
basa 
 Kurva titrasi 
 
 
Mengamati (Observing)   
 Mencari informasi dari berbagai sumber tentang 
titrasi asam basa . 
 
Menanya (Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
apa fungsi indikator dalam titrasi asam basa, 
Indikator apa yang tepat untuk titik titrasi asam 
basa, kapan titrasi dinyatakan selesai? 
 Bagaimana menguji kebenaran konsentrasi suatu 
produk,misalnya cuka dapur 25%. 
 
Mengumpulkan data (Eksperimenting) 
 Merancang percobaan dan mempresentasikan 
hasil rancangan titrasi asam basa untuk 
menyamakan persepsi 
 Memprediksi indikator yang dapat digunakan 
untuk titrasi asam basa 
 Melakukan percobaan titrasi asam basa. 
 Mengamati dan mencatat data hasil titrasi 
 
Mengasosiasi (Associating) 
 Mengolah data hasil percobaan 
 Menentukan konsentasi pentiter atau zat yang 
dititer 
 Menentukan kemurnian suatu zat 
 Menganalisis kurva titrasi dan menentukan titik 
ekivalen melalui titik akhir titrasi 
 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Membuat laporan titrasi asam basa dan  
     mempresentasikannya dengan   menggunakan 
tata bahasa yang benar 
 Menngkomunikasikan bahwa untuk menentukan 
Tugas  
 Merancang percobaan 
titrasi asam basa 









alat titrasi melihat  
skala volume, cara 
mengisi buret, cara    
menggunakan pipet, 
cara menimbang, 
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, dan peduli 
lingkungan, dsb)  
 
Portofolio 
 Laporan percobaan 
 Kurva titrasi  
 
Tes tertulis uraian 
 Menentukan 
konsentasi pentiter 
atau zat yang dititer 
 Menganalisis kurva 
titrasi dan menentukan 
titik ekivalen melalui 
titik akhir titrasi 







2.1   Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.2 Menunjukkanperilaku kerjasama, santun, toleran, 
cintadamai dan peduli lingkungan serta hemat 
dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuat keputusan. 
4.11 Menentukan konsentrasi/kadar asam atau basa 
berdasarkan data hasil titrasi asam basa. 
4.11  Merancang, melakukan, dan menyimpulkan 














kemurnian suatu zat dapat dilakukan dengan cara 
titrasi asam basa. 
 
1.1    Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif. 





 pH garam yang 
terhidrolisis 
 
Mengamati (Observing)   
 Mencari informasi dari berbagai sumber tentang 
hidrolisis garam 
 Melakukan identifikasi pH garam dengan 
menggunakan kertas lakmus atau indikator 
universal atau pH meter 
Menanya (Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
sifat garam yang berasal dari: 
-   asam kuat dan basa kuat, 
-   asam kuat dan basa lemah,  
-   asam lemah dan basa kuat, 
-   asam lemah dan basa lemah 
Mengumpulkan data  (Eksperimenting) 
 Merancang percobaan dan mempresentasikan 
hasil rancangan identifikasi pH garam  untuk 
menyamakan persepsi 
 Melakukan percobaan identifikasi garam. 
 Mengamati dan mencatat hasil titrasi 
 
Mengasosiasi (Associating) 
 Mengolah dan menganalisis data hasil 
pengamatan 
 Menyimpulkan sifat garam yang terhidrolisis 
 Menganalisis rumus kimia  garam-garam  dan 
memprediksi sifatnya 
 Menentukan grafik hubungan perubahan harga pH 
pada titrasi asam basa untuk menjelaskan sifat 
garam yang terhidrolisis 
 Menentukan tetapan hidrolisis (Kh) dan pH larutan 
Tugas  









lakmus,  indikator 
universal atau pH 
meter; melihat  skala 
volume dan suhu, cara  
menggunakan pipet, 
cara menimbang, 
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, dan peduli 
lingkungan, dsb)  
 
Portofolio 
 Laporan percobaan  
 
 
Tes tertulis uraian 
 Menganalisis grafik 
hubungan perubahan 
harga pH pada titrasi 












2.1   Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
 
2.2 Menunjukkanperilaku kerjasama, santun, toleran, 
cintadamai dan peduli lingkungan serta hemat 
dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
 
2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuat keputusan 
 
3.12 Menganalisis garam-garam yang mengalami 
hidrolisis. 
 
4.12 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta 
menyajikan hasil percobaan untuk menentukan 
jenis garam yang mengalami hidrolisis. 
 
 





 garam yang terhidrolisis melalui perhitungan 
 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Membuat laporan percobaan identifikasi garam 
dan mempresentasikannya dengan menggunakan 
tata bahasa yang benar 
 Menentukan tetapan 
hidrolisis (Kh) dan pH 





1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif. 
 Sifat larutan 
penyangga 
 pH larutan 
penyangga 
 Peranan larutan 
penyangga 
dalam tubuh 
makhluk hidup  
 
Mengamati (Observing)   
 Mencari informasi dari berbagai sumber  tentang  
larutan penyangga, sifat dan pH larutan 
penyangga serta peranan larutan penyangga 
dalam tubuh makhluk hidup  
 Mencari informasi tentang darah yang 
berhubungan dengan kemampuannya dalam 
mempertahankan pH terhadap penambahan asam 
atau basa dan pengenceran  
Menanya (Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan bagaimana terbentuknya 
larutan penyangga  
 Mengapa larutan penyangga pHnya relatif tidak 
berubah dengan penambahan sedikit asam atau 
basa 
 Apa manfaat larutan penyangga dalam tubuh 
makhluk hidup 
 
Mengumpulkan data (Eksperimenting) 
 Menganalisis terbentuknya larutan penyangga 
 Menganalisis sifat larutan penyangga 
 Merancang percobaan untuk mengetahui larutan 
yang bersifat penyangga atau larutan yang bukan 
penyangga dengan menggunakan indikator 
universal atau pH meter serta mempresentasikan 
Tugas  









lakmus,  indikator 
universal atau pH 
meter; melihat  skala 
volume dan suhu, cara  
menggunakan pipet, 
cara menim-bang, 
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, dan peduli 
lingkungan, dsb)  
 
Portofolio 
 Laporan percobaan  
 
Tes tertulis uraian  
 Menganalisis data 
untuk menyimpulkan 
larutan yang bersifat 








2.1   Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.2 Menunjukkanperilaku kerjasama, santun, toleran, 
cintadamai dan peduli lingkungan serta hemat 
dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
 
2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuat keputusan 
 
3.13  Menganalisis peran larutan penyangga dalam 









4.13 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta 
menyajikan hasil percobaan untuk menentukan 
sifat larutan penyangga. 
 
hasil racangan untuk menyamakan persepsi 
 Merancang percobaan untuk mengetahui sifat 
larutan penyangga atau larutan yang bukan 
penyangga dengan penambahan sedikit asam 
atau basa atau bila diencerkan serta mem-
presentasikan hasil rancangan untuk 
menyamakan persepsi 
 Melakukan percobaan 
 Mengamati dan mencatat data hasil pengamatan 
Mengasosiasi (Associating) 
 Mengolah dan menganalisis data untuk 
menyimpulkan larutan yang bersifat penyangga 
 Menentukan pH larutan penyangga melalui 
perhitungan  
 Menentukan grafik hubungan perubahan harga pH 
pada titrasi asam basa untuk menjelaskan sifat 
larutan penyangga 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Membuat laporan percobaan identifikasi garam 
dan mempresentasikannya dengan mengguna-
kan tata bahasa yang benar  
 Mengkomunikasikan sifat larutan penyangga dan 
manfaat larutan penyangga dalam tubuh makhluk 
hidup. 
penyangga 
 Menghitung pH larutan 
penyangga  
 Menganalisis grafik 
hubungan perubahan 
harga pH pada titrasi 




1.1  Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif. 








Mengamati (Observing)   
 Mencari informasi dari berbagai sumber dengan 
membaca/mendengar/mengamati tentang 
kelarutan dan hasilkali kelarutan serta 
memprediksi terbentuknya endapan dan pengaruh 
penambahan ion senama  
Menanya (Questioning) 
 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
Tugas  




 Sikap ilmiah dalam 
melakukan percobaan 
dan presentasi, 








2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
 
 





tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
senama kelarutan dan hasilkali kelarutan. 
 Mengapa Kapur (CaCO3) sukar larut dalam air ? 
Mengumpulkan data (Eksperimenting) 
 Mendiskusikan reaksi kesetimbangan kelarutan 
 Mendiskusikan rumus tetapan kesetimbangan 
(Ksp) 
 Merancang percobaan kelarutan suatu zat dan 
mempresentasikan hasil rancangan untuk 
menyamakan persepsi 
 Melakukan percobaan kelarutan suatu zat 
 Mengamati dan mencatat data hasil percobaan 
Mengasosiasi (Associating) 
 Diskusi informasi tentang hubungan kelarutan dan 
hasil kali kelarutan 
 Diskusi informasi tentang pengaruh ion senama 
pada kelarutan. 
 Memprediksi kelarutan suatu zat  
 Menghitung kelarutan dan hasil kali kelarutan 
 Mengolah data hasil percobaan   
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Membuat laporan percobaan dan mempresen-
tasikannya dengan menggunakan tata bahasa 
yang benar. 
misalnya: melihat  
skala volume dan 
suhu, cara  
menggunakan pipet, 
cara menimbang, 
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, tanggung 
jawab, dan peduli 
lingkungan, dsb)  
 
Portofolio 
 Laporan percobaan  
 
Tes tertulis uraian 
 Menghitung kelarutan 
dan hasilkali kelarutan 
 Memprediksi kelarutan 


















2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, 
toleran, cintadamai dan peduli lingkungan serta 
hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
 
2.3 Menunjukkan perilaku responsifdan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuat keputusan 
 
3.14 Memprediksi terbentuknya endapan dari suatu 
reaksi berdasarkan prinsip kelarutan dan data 
hasil kali kelarutan (Ksp). 
4.14 Mengolah dan menganalisis data hasil 
percobaan untuk memprediksi terbentuknya 
endapan.  
 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat 
hidrokarbon, termokimia, laju reaksi, 
kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai 
wujud kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan 
tentang adanya keteraturan tersebut sebagai 
hasil pemikiran kreatif manusia yang 
kebenarannya bersifat tentatif. 
 Sistem koloid 
 Sifat koloid 
 Pembuatan 
koloid 





Mengamati (Observing)   
 Mencari informasi dari berbagai sumber dengan 
membaca/mendengar/mengmati tentang sistem 
koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid dan 
peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 
 Mencari contoh-contoh koloid yang terdapat 
dalam kehidupan sehari-hari.  
Menanya (Questioning) 
Tugas  
 Membuat peta konsep 
tentang sistem koloid, 
sifat-sifat koloid, 
pembuatan koloid dan 












 2.1   Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin 
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu 
 
 





membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, 
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, 
demokratis, komunikatif) dalam merancang dan 
melakukan percobaan serta berdiskusi yang 
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
 
 Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan 
perbedaan larutan sejati, koloid dan suspensi, 
sistem koloid yang terdapat dalam kehidupan 
(kosmetik, farmasi,  bahan makanan dan lain-lain)  
 Mengapa piring yang kotor karena minyak harus 
dicuci menggunakan sabun? 
Mengumpulkan data  (Eksperimenting) 
 Mendiskusikan hasil bacaan tentang sistem 
koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid dan 
peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari 
 Merancang percobaan pembuatan koloid dan 
mempresentasikan hasil rancangan untuk 
menyamakan persepsi 
 Melakukan percobaan pembuatan koloid 
 Mengamati dan mencatat data hasil percobaan 
 Mendiskusikan bahan/zat yang berupa koloid 
dalam industri farmasi, kosmetik, bahan makanan, 
dan lain-lain 
Mengasosiasi (Associating) 
 Menganalisis dan menyimpulkan data percobaan  
 Menghubungkan sistem koloid dengan sifat koloid 
 Diskusi informasi tentang koloid liofob dan 
hidrofob 
Mengkomunikasikan (Communicating) 
 Mempresentasikan hasil rangkuman tentang 
sistem koloid, sifat-sifat koloid, pembuatan koloid 
dan peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari  
 Membuat laporan percobaan dan mempresen-
tasikannya dengan menggunakan tata bahasa 
yang benar 
 Mengkomunikasikan peranan koloid dalam 
industri farmasi, kosmetik, bahan makanan, dan 
lain-lain. 
 




 Sikap ilmiah dalam 
melakukan percobaan 
dan presentasi, 
misalnya: melihat  
skala volume/suhu, 
cara menggunakan 
senter (effek Tyndall) 
cara  menggunakan 
pipet, menimbang,  
keaktifan, kerja sama, 
komunikatif, tanggung 
jawab, dan peduli 
lingkungan, dsb)  
 
Portofolio 
 Laporan percobaan  
 
Tes tertulis uraian 
 Pemahaman sistem 





















2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, 
toleran, cintadamai dan peduli lingkungan serta 
hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam. 
 
2.3 Menunjukkan perilaku responsive dan pro-aktif 
serta bijaksana sebagai wujud kemampuan 
memecahkan masalah dan membuat keputusan 
 
3.15 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan 
berdasarkan sifat-sifatnya 
 
4.15 Mengajukan ide/gagasan untuk memodifikasi 
pembuatan koloid berdasarkan pengalaman 
membuat beberapa jenis koloid. 
 
The Lattices 
No. Materials Cognitive Aspect Total 
C1 C2 C3 C4, 5, 6 
1. Colloid 
system 
1, 16 2*, 5, 24, 
41 




3, 4*, 7, 
10, 11, 
13* 















47*, 48 22 
4. The making 
of colloid 





5. The benefit 
and effect of 
colloid 
   36, 40*, 
50* 
3 
Total 18 21 6 5 50 
 
PETA KONSEP DENGAN CMAP TOOLS 
 
Soal Setelah Validasi 
Soal Hasil Belajar Kimia (Kognitif) 
Petunjuk! 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 
2. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda (X) pada lembar 
jawaban Anda. 
3. Kerjakanlah terlebih dahulu soal yang Anda anggap mudah. 
4. Selamat mengerjakan. 
 
1. Pernyataan di bawah ini sebagai berikut. 
1) Susu tampak putih, keruh, dan homogen. 
2) Larutan gula pasir tidak berwarna. 
3) Kapur dalam air membentuk endapan. 
4) Agar-agar dalam air panas menggumpal. 
Zat yang merupakan sistem koloid adalah …. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 4 
E. 3 dan 4 
2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 
1) Fase terdisperi dapat berwujud gas, cair, dan padat. 
2) Medium pendispersi dapat berwujud gas, cair, dan padat. 
3) Aerosol padat merupakan koloid dengan fase terdispersi cair dan medium 
pendispersi gas. 
4) Aerosol padat merupakan koloid dengan fase terdispersi cair dan medium 
pendispersinya cair. 
Pernyataan yang benar adalah …. 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1 dan 3 
C. 2 dan 4 
D. hanya 4 
E. 1 dan 2 
3. Tabel 1 merupakan sifat-sifat suatu zat 
Zat Sifat – sifat 
P Homogen, tidak dapat disaring, bila disinari menunjukkan berkas 
cahaya. 
Q Heterogen, dapat disaring, bila disinari tidak menunjukkan berkas 
cahaya. 
R Homogen, tidak dapat disaring, bila disinari tidak menunjukkan 
berkas cahaya. 
Urutan zat yang merupakan larutan sejati, koloid, dan suspensi adalah …. 
A. Q, P, R 
B. R, P, Q 
C. P, R, Q 
D. Q, R, P 
E. P, Q, R 
4. Contoh koloid yang fase terdispersinya berupa zat padat adalah …. 




E. batu apung 
5. Koloid yang fase terdispersinya berupa cairan adalah …. 
A. keju 
B. buih sabun 
C. karet busa 
D. susu 
E. mentega 
6. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan cara: 
1) hidrolisis 
2) peptisasi 
3) reaksi redoks 
4) penggilingan atau penggerusan 
Pembuatan koloid yang termasuk cara kondensasi adalah nomor …. 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 3 
E. 2 dan 4 
7. Berikut ini adalah cara- cara pembuatan koloid: 
1) reaksi redoks 
2) busur bredig 
3) reaksi hidrolisis 
4) peptisasi 
5) reaksi pemindahan 
6) mekanik 
Pembuatan koloid secara dispersi adalah …. 
A. 1, 2, dan 3 
B. 1, 3, dan 5 
C. 2, 3 dan 4 
D. 2, 4, dan 6 
E. 4, 5, dan 6 
8. Emulsi mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi masing-masing 
berupa …. 
A. padat dan padat 
B. padat dan cair 
C. gas dan padat 
D. cair dan padat 
E. cair – cair 
9. Sistem koloid yang fase pendispersinya berupa gas dan fase terdispersinya 
cair disebut …. 
A. aerosol cair 
B. aerosol padat 
C. buih padat 
D. buih cair 
E. emulsi 
10. Pembuatan koloid berikut ini yang menggunakan reaksi redoks adalah …. 
A. larutan kalium asetat jenuh dicampur dengan etanol 70% 
B. larutan As2O3 dicampur dengan larutan H2S jenuh 
C. larutan FeCl3 jenuh diteteskan ke dalam air mendidih 
D. gas H2S dialirkan ke dalam larutan SO2 dalam air 
E. larutan perak nitrat dicampur dengan larutan HCl 
11. Pembuatan sol belerang dilakukan secara mekanik. Cara pembuatan koloid 






12. Gerak Brown yang diperlihatkan oleh partikel-partikel koloid disebabkan 
oleh …. 
A. pengaruh gaya gravitasi terhadap partikel pendispersinya 
B. pengaruh muatan-muatan dari partikel-partikel koloid 
C. tekanan udara di atas sistem koloid 
D. penghamburan berkas cahaya oleh partikel-partikel terdispersinya 
E. tumbukan partikel koloid dengan molekul pendispersinya 
13. Efek Tyndall pada koloid terjadi karena …. 
A. koloid menyerap cahaya 
B. adanya gerak Brown 
C. koloid memancarkan cahaya 
D. penghamburan cahaya oleh partikel koloid 
E. adanya muatan koloid 
14. Penghilangan muatan listrik pada partikel koloid dapat dilakukan dengan cara 
…. 
A. prinsip elektroforesis 
B. penambahan elektrolit 
C. pendidihan 
D. penambahan koloid lain dengan muatan berlawanan 
E. semua benar 
15. Berikut merupakan pengamatan sistem koloid: 
1) Cairan dan buih sabun mengemulsi kotoran yang melekat pada pakaian 
2) Karet dalam lateks menggumpal dengan penambahan asam formiat 
3) Pembentukan delta di muara suangai 
4) Proses pemisahan hasil metabolisme dan darah dalam ginjal 
5) Air sungai yang keruh disaring diperoleh filtrat yang jernih bila dikenai 
cahaya terjadi penghamburan cahaya 






16. Di antara peristiwa berikut yang merupakan proses adsoprsi adalah …. 
A. pemurnian gula tebu 
B. penggumpalan darah 
C. penggunaan pengendapan Cottrel pada cerobong asap pabrik 
D. penggumalan karet 
E. pembentukan delta di muara sungai 
17. Zat berikut yang bukan merupakan sistem koloid adalah …. 
A. lateks 
B. alkohol 70% 
C. tinta gambar 
D. margarin 
E. batu apung 
18. Partikel koloid bermuatan listrik karena …. 
A. adsorpsi ion-ion oleh partikel koloid 
B. adsorpsi ion-ion oleh partikel koloid 
C. partikel koloid mengalami ionisasi 
D. pelepasan elektron oleh partikel koloid 
E. reaksi partikel koloid dengan mediumnya 
19. Pada pembuatan sol belerang menurut reaksi: 
2H2S(g) + SO2(aq) → 2H2O(l) + 3S (s) termasuk cara …. 




E. reaksi pemindahan 
20. Buih dalam dispersi terjadi pada keadaan …. 
A. zat padat terdispersi dalam cair 
B. zat cair terdispersi dalam gas 
C. gas terdispersi dalam zat padat 
D. gas terdispersi dalam zat cair 
E. zat cair terdispersi dalam zat cair 
21. Aluminium hidroksida membentuk sol bermuatan positif dalam air. Di antara 







22. Sistem berikut tergolong emulsi, kecuali …. 
A. santan 
B. minyak ikan 
C. air susu 
D. mayonnaise 
E. alkohol 70% 
23. Pada es krim gelatin digunakan untuk menghalangi pembentukan es batu. 
Fungsi gelatin tersebut adalah sebagai …. 
A. emulgator 
B. fase terdispersi 
C. koloid pelindung 
D. fase pendispersi 
E. adsorpsi 
24. Pemberian tawas dalam air sumur dimaksudkan untuk …. 
A. menghilangkan bahan-bahan yang mencemari air 
B. menjernihkan air 
C. membunuh kuman yang berbahaya 
D. menghilangkan bau tak sedap 
E. memberikan rasa segar dalam air 







26. Berikut ini sifat suspensi, kecuali …. 
A. tidak stabil 
B. dapat memisah 
C. dapat disaring 
D. tidak jenuh 
E. satu fase 
27. Tujuan proses dialisis dalam sistem koloid adalah …. 
A. menggumpalkan fase terdispersinya 
B. menentukan muatan suatu koloid 
C. agar fase terdispersinya memisah dari fase pendispersinya 
D. menghilangkan ion-ion pengganggu 
E. agar fase terdispersi dan pendispersi bercampur sempurna 
28. Proses pembuatan cat pada industri dilakukan dengan cara …. 
A. kondensasi 
B. peptisasi 
C. busur Bredig 
D. reaksi hidrolisis 
E. mekanik 
29. Sabun dapat membersihkan minyak dan lemak yang melekat pada pakaian 
karena sabun dapat berfungsi sebagai …. 
A. zat emulgator 
B. zat koagulan 
C. zat asosiator 
D. zat konduktor 
E. zat absorbator 
30. Untuk membedakan sistem koloid dengan larutan sejati secara sederhana 
dapat diketahui dari salah satu sifat koloid. Sifat itu adalah …. 
A. efek Tyndall 




31. Langit terlihat berwarna biru karena peristiwa …. 
A. pembiasan cahaya oleh udara 
B. hamburan cahaya oleh partikel koloid 
C. dialsis 





1. C 11. B 21. D 31. B 
2. A 12. E 22. D 
3. B 13. D 23. C 
4. C 14. A 24. B 
5. D 15. E 25. E 
6. B 16. A 26. E 
7. D 17. B 27. D 
8. E 18. A 28. B 
9. A 19. C 29. A 




 Experimental Class 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SISTEM KOLOID PERTEMUAN 1 
 
Nama Sekolah : MAN I Yogyakartas 
Mata Pelajaran : Kimia 
Materi Pelajaran : Sistem Koloid 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
I. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,  
responsif dan proaktif, dan  menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan  kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah   
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, 
laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud 
kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan 
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tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya 
bersifat tentatif. 
2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  
jujur, objektif, terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 
teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, 
komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan serta 
berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan 
peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya 
alam. 
2.3 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana 
sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. 
3.15 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-
sifatnya. 
III. Indikator 
1. Mengklasifikasikan  suspensi kasar, larutan sejati dan koloid 
berdasarkan data hasil pengamatan (effek Tyndall, 
homogen/heterogen, dan penyaringan). 
2. Mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 
pendispersi. 
3. Mendeskripsikan peranan koloid di industri kosmetik, makanan, dan 
farmasi 
IV. Tujuan 
1. Peserta didik dapat mengklasifikasikan  suspensi kasar, larutan sejati 
dan koloid berdasarkan data hasil pengamatan (effek Tyndall, 
homogen/heterogen, dan penyaringan). 
2. Peserta didik dapat  mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase 
terdispersi dan fase pendispersi. 
3. Peserta didik dapat  mendeskripsikan peranan koloid di industri 
kosmetik, makanan, dan farmasi. 
V. Materi Pembelajaran 
 Experimental Class 
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bersinggungan dengan 
sistem koloid sehingga sangat penting untuk dikaji. Sebagai contoh, 
hampir semua bahan pangan mengandung partikel dengan ukuran koloid, 
seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Emulsi seperti susu juga termasuk 
koloid. Dalam bidang farmasi, kebanyakan produknya juga berupa koloid, 
misalnya krim, dan salep yang termasuk emulsi.  
Dalam industri cat, semen, dan industri karet untuk membuat ban 
semuanya melibatkan sistem koloid. Semua bentuk seperti spray untuk 
serangga, cat, hair spray, dan sebagainya adalah juga koloid. Dalam 
bidang pertanian, tanah juga dapat digolongkan sebagai koloid. Jadi sistem 
koloid sangat berguna bagi kehidupan manusia. 
1. Pengertian Koloid 
Selama ini Anda memahami bahwa campuran ada dua macam, 
yaitu campuran homogen (larutan sejati) dan campuran heterogen 
(suspensi). Di antara dua keadaan ini, ada satu jenis campuran yang 
menyerupai larutan sejati, tetapi sifat-sifat yang dimilikinya berbeda 
sehingga tidak dapat digolongkan sebagai larutan sejati maupun 
suspensi. 
Berdasarkan ukuran partikel, sistem koloid berada di antara 
suspensi kasar dan larutan sejati. Ukuran partikel koloid lebih kecil 
dari suspensi kasar sehingga tidak membentuk fasa terpisah, tetapi 
tidak cukup kecil jika dibandingkan larutan sejati. Dalam larutan sejati, 
molekul, atom, atau ion terlarut secara homogen di dalam pelarut. 
Dalam sistem koloid, partikel-partikel koloid terdispersi secara 
homogen dalam mediumnya. Oleh karena itu, partikel koloid disebut 
sebagai fasa terdispersi dan mediumnya disebut sebagai medium 
pendispersi.  
Perhatikan persamaan dan perbedaan sifat dari larutan sejati, dan 
suspensi pada tabel berikut. 
Pembeda Larutan Sejati Sistem Koloid Suspensi 
Jumlah fase Satu fase Dua fase Dua fase 
Bentuk homogen Secara heterogen 















Jika didiamkan Tidak terpisah Tidak terpisah Terpisah (ada 
endapan) 














tepung dan air 
 





Nama Koloid Contoh 
1. Gas Gas - - 
2. Padat gas Aerosol Asap (smoke), debu 
di udara 
3. Padat cair sol Sol emas, tinta, cat, 
sol belerang. 
4. padat padat Sol padat Gelas berwarna, 
intan hitam 
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5. Cair gas aerosol Kabut (fog), awan 
6. Cair cair emulsi susu, santan, 
minyak ikan. 
7. cair padat Emulsi padat Jeli, mutiara 
8. Gas cair buih Buih sabun, krim 
kocok 




VI. Metode Pembelajaran 
Learning Cycle 5E berbasis Cmaps Tool 





3. Sumber Belajar 
Buku Kimia Kelas XI Karya Michael Purba terbitan Erlangga  
Buku-buku lain yang relevan, informasi melalui media cetak dan 
internet. 
VIII. Rincian Kegiatan Guru dan Peserta Didik. 
Deskripsi kegiatan 
Guru Peserta didik 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Guru menciptakan suasana 
religious dengan mengucapkan 
salam dan berdoa bersama. 
Kemudian guru mengabsen 
kehadiran siswa. 
b.  Enggagement 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Peserta didik menjawab salam 
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 Guru mengawali pelajaran 
dengan menayangkan KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran untuk materi 
pelajaran pengertian sistem 
koloid. 
 Guru menayangkan gambar 
susu, larutan gula, dan air pasir 
untuk menggali pengetahuan 
awal siswa tentang sistem 
koloid. 
 Peserta didik mendengarkan 
dan mencermati KI, KD, 




 Peserta didik menanggapi 
tentang gambar yang 
ditayangkan oleh guru. 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
a. Exploration 
 Guru meminta siswa untuk 
membentuk kelompok dengan 
anggota 4-5 orang sebagai grup 
diskusi. 
 Guru membagikan LKPD dan 
menanyangkan video tentang 
perbedaan sistem koloid, 




 Guru membimbing peserta didik 
untuk membangun konsepnya 
sendiri berdasarkan video yang 
dilihat sehingga bisa 
mengerjakan LKPD dengan 
bahasanya sendiri. 
 Guru meminta perwakilan dari 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
a. Exploration 
 Peserta didik membentuk 
kelompok sesuai instruksi 
dari guru. 
 
 Peserta didik menerima 
LKPD, melihat video yang di 
ditayangkan dan melakukan 




 Peserta didik membangun 
konsepnya sendiri tentang 
video yang ditayangkan dan 
menjawab LKPD berdasarkan 
hasil diskusi dengan bahasanya 
sendiri. 
 Peserta didik mengirimkan 
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beberapa kelompok untuk 
menyampaikan dan menanggapi 
hasil diskusi dan konsep yang 
ditemukan. 
 Guru menjelaskan dan 
mengklarifikasi jawaban siswa 
dengan menanyangkan power 
point dari materi perbedaan 




Guru membimbing peserta didik 
untuk mengaitkan dan 
memperluas konsep yang telah 
dibangun dengan kehidupan 
sehari-hari, seperti menanyakan 
“Apakah alkohol 70% untuk 
mengobati luka termasuk 
koloid?” dan “Mengapa tidak 
ada fase terdispersi gas dan fase 
pendispersi gas?” 
perwakilannya untuk 
menyampaikan hasil diskusinya 
dan menanggapi hasil diskusi 
kelompok lain. 
 Peserta didik mendengarkan 
penjelasan dan klarifikasi dari 






Peserta didik mengaitkan konsep 




Waktu : 15 menit 
a. Evaluation 
Guru memberikan soal evaluasi 
kepada peserta didik sebagai 
evaluasi pemahaman peserta 
didik tentang pengertian dan 
perbedaan sistem koloid, 
larutan, dan suspensi. 
 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
a. Evaluation 
Peserta didik menjawab soal 
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b. Guru membimbing peserta didik 
untuk menyimpulkan materi 
pelajaran kemudian 
mengkonfirmasi kesimpulan 
dengan peta konsep yang dibuat 
dari Cmaps Tool. 
 
c. Guru menginformasikan 
pelajaran yang akan dipelajari 
selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan doa dan salam. 
b. Peserta didik menyimpulkan 






c. Peserta didik menirima 
informasi dari guru, berdoa, 
dan mengucapkan salam. 
 
IX. Penilaian 
Penilaian kognitif  : ulangan harian di akhir bab (terlampir) 
Penilaian afektif  : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
Penilaian psikomotorik : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
 
Yogyakarta, ….Mei 2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SISTEM KOLOID PERTEMUAN 2 
 
Nama Sekolah : MAN I Yogyakartas 
Mata Pelajaran : Kimia 
Materi Pelajaran : Sistem Koloid 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
I. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,  
responsif dan proaktif, dan  menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan  kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah   
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, 
laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud 
kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan 
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tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya 
bersifat tentatif. 
2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  
jujur, objektif, terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 
teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, 
komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan serta 
berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.4 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan 
peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya 
alam. 
2.5 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana 
sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. 
3.16 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-
sifatnya. 
III. Indikator 
4. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (effek Tyndall, gerak Brown, 
dialisis, elektroforesis, emulsi, koagulasi). 
5. Mendeskripsikan peranan koloid di industri kosmetik, makanan, dan 
farmasi 
IV. Tujuan 
1. Peserta didik dapat  mendeskripsikan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, 
gerak Brown, dialisis, elektroforesis, emulsi, koagulasi). 
2. Peserta didik dapat  mendeskripsikan peranan koloid di industri 
kosmetik, makanan, dan farmasi. 
V. Materi Pembelajaran 
1. Sifat-sifat koloid (bagian A) 
a. Efek Tyndall 
b. Gerak Brown 
c. Muatan Koloid 
Elektroforesis 
Adsorpsi 
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VI. Metode Pembelajaran 
Learning Cycle 5E berbasis Cmaps Tool 





3. Sumber Belajar 
Buku Kimia Kelas XI Karya Michael Purba terbitan Erlangga  
Buku-buku lain yang relevan, informasi melalui media cetak dan 
internet. 
VIII. Materi 
1. Gerak Tyndall 
Efek Tyndall ialah gejala penghamburan berkas sinar (cahaya) oleh 
partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul 
koloid yang cukup besar. 
Efek Tyndall merupakan satu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh 
sistem koloid. Pada tahun 1869, Tyndall menemukan bahwa apabila 
suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid maka berkas 
cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama 
dilewatkan pada dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi 
tidak akan tampak. Singkat kata efek Tyndall merupakan efek 
penghamburan cahaya oleh sistem koloid. 
  Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat kita amati seperti; 
 Di bioskop, jika ada asap mengepul maka cahaya proyektor akan 
terlihat lebih terang. 
 Di daerah berkabut, sorot lampu mobil terlihat lebih jelas 
 Sinar matahari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan 
berdebu, maka partikel debu akan terlihat dengan jelas. 
 
2. Gerak Brown 
 Experimental Class 
Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang 
senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu (gerak acak/tidak 
beraturan). Jika kita amati koloid dibawah mikroskop ultra, maka kita 
akan melihat bahwa partikelpartikel tersebut akan bergerak 
membentuk zigzag. Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. 
Partikelpartikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat 
bersifat acak seperti pada zat cair dan gas ( dinamakan gerak Brown), 
sedangkan pada zat padat hanya beroszillasidi tempat (tidak termasuk 
gerak Brown). 
Untuk koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas, 
pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbukan dengan 
partikel-partikel koloid itu sendiri. Tumbukan tersebut berlangsung 
dari segala arah. Oleh karena ukuran partikel cukup kecil, maka 
tumbukan yang terjadi cenderung tidak seimbang. Sehingga terdapat 
suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak 
partikel sehingga terjadi gerak zigzag atau gerak Brown. Semakin kecil 
ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. 
Demikian pula, semakin besar ukuran partikel koloid, semakin lambat 
gerak Brown yang terjadi.  
Hal ini menjelaskan mengapa gerak Brown sulit diamati dalam 
larutan dan tidak ditemukan dalam campuran heterogen zat cair 
dengan zat padat (suspensi). Gerak Brown juga dipengaruhi oleh suhu. 
Semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik 
yang dimiliki partikel-partikel medium pendispersinya. Akibatnya, 
gerak Brown dari partikel-partikel fase terdispersinya semakin cepat. 
Demikian pula sebaliknya, semakin rendah suhu sistem koloid, maka 
gerak Brown semakin lambat. 
3. Muatan Koloid 
a. Elektroforesis 
Muatan Koloid ditentukan oleh muatan ion yang terserap 
permukaan koloid. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid 
karena pengaruh medan listrik. Karena partikel koloid mempunyai 
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muatan maka dapat bergerak dalam medan listrik. Jika ke dalam 
koloid dimasukkan arus searah melalui elektroda, maka koloid 
bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda negatif dan 
sesampai di elektroda negatif akan terjadi penetralan muatan dan 
koloid akan menggumpal (koagulasi). 
Elektroforesis dapat digunakan untuk mendeteksi muatan 
suatu sistem koloid. Jika koloid bergerak menuju elektroda positif 
maka koloid yang dianalisa mempunyai muatan negatif. Begitu 
juga sebaliknya, jika koloid bergerak menuju elektroda negatif 
maka koloid yang dianalisa mempunyai muatan positif. 
 
b. Adsorpsi 
Zat-zat yang terdispersi dalam sistem koloid dapat memiliki 
sifat listrik pada permukaannya. Sifat ini menimbulkan gaya an der 
aals bahkan ikatan valensi yang dapat mengikat partikel-partikel 
zat asing. Gejala penempelan zat asing pada permukaan partikel 
koloid disebut adsorpsi Zat-zat teradsorpsi dapat terikat kuat 
membentuk lapisan yang tebalnya tidak lebih dari satu atau dua 
lapisan partikel. 
Jika permukaan partikel koloid mengadsorpsi suatu anion 
maka koloid akan bermuatan negatif. Jika permukaan partikel 
koloid mengadsorpsi suatu kation maka koloid akan bermuatan 
positif. Jika yang diadsorpsi partikel netral, koloid akan bersifat 
netral.  
Oleh karena kemampuan partikel koloid dapat 
mengadsorpsi partikel lain maka system koloid dapat membentuk 
agregat sangat besar berupa jaringan, seperti pada jel. 
Sebaliknya,agregat yang besar dapat dipecah menjadi agregat 
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IX. Rincian Kegiatan Guru dan Peserta Didik. 
Deskripsi kegiatan 
Guru Peserta didik 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
c. Guru menciptakan suasana 
religius dengan mengucapkan 
salam dan berdoa bersama. 
Kemudian guru mengabsen 
kehadiran siswa. 
d.  Enggagement 
 Guru mengawali pelajaran 
dengan menayangkan KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran untuk materi 
pelajaran sifat-sifat sistem 
koloid. 
 Guru menayangkan gambar 
susu, larutan gula, dan air pasir 
untuk mengingatkan dan 
sebagai pengantar materi sifat-
sifat koloid. 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
c. Peserta didik menjawab salam 





 Peserta didik mendengarkan 
dan mencermati KI, KD, 




 Peserta didik menanggapi 
pertanyaan yang ditayakan 
oleh guru. 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
d. Exploration 
 Guru meminta siswa untuk 
membentuk kelompok dengan 
anggota 4-5 orang sebagai grup 
diskusi. 
 Guru membagikan LKPD dan 
menanyangkan video tentang 
sifat-sifat koloid. 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
d. Exploration 
 Peserta didik membentuk 
kelompok sesuai instruksi 
dari guru. 
 
 Peserta didik menerima 
LKPD, melihat video yang di 
ditayangkan dan melakukan 





 Guru membimbing peserta didik 
untuk membangun konsepnya 
sendiri berdasarkan video yang 
dilihat sehingga bisa 
mengerjakan LKPD dengan 
bahasanya sendiri. 
 
 Guru meminta perwakilan dari 
beberapa kelompok untuk 
menyampaikan hasil diskusi dan 
konsep yang ditemukan. 
 
 Guru menjelaskan dan 
mengklarifikasi jawaban siswa 
dengan menanyangkan power 
point tentang sifat-sifat koloid. 
 
f. Elaboration 
Guru membimbing peserta didik 
untuk mengaitkan dan 
memperluas konsep yang telah 
dibangun dengan kehidupan 
sehari-hari, seperti menanyakan 
“Bagaimana dengan peristiwa 
terjadinya pelangi? Apakah 
karena adanya faktor koloid?” 




 Peserta didik membangun 
konsepnya sendiri tentang 
video yang ditayangkan dan 
menjawab LKPD berdasarkan 
hasil diskusi dengan bahasanya 
sendiri. 
 
 Peserta didik mengirimkan 
perwakilannya untuk 
menyampaikan hasil diskusinya 
dan menanggapi hasil diskusi 
kelompok lain. 
 Peserta didik mendengarkan 
penjelasan dan klarifikasi dari 




Peserta didik mengaitkan konsep 




Waktu : 15 menit 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
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d. Evaluation 
Guru memberikan soal evaluasi 
kepada peserta didik sebagai 
evaluasi pemahaman peserta 
didik tentang sifat-sifat koloid. 
 
e. Guru membimbing peserta didik 
untuk menyimpulkan materi 
pelajaran kemudian 
mengkonfirmasi kesimpulan 
dengan menayangkan peta 
konsep yang dibuat dari Cmap 
Tools. 
 
f. Guru menginformasikan 
pelajaran yang akan dipelajari 
selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan doa dan salam. 
d. Evaluation 
Peserta didik menjawab soal 




e. Peserta didik menyimpulkan 







f. Peserta didik menerima 
informasi dari guru, berdoa, 
dan mengucapkan salam. 
 
X. Penilaian 
Penilaian kognitif  : ulangan harian di akhir bab (terlampir) 
Penilaian afektif  : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
Penilaian psikomotorik : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
 
Yogyakarta, ….Mei 2016 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SISTEM KOLOID PERTEMUAN 3 
 
Nama Sekolah : MAN I Yogyakartas 
Mata Pelajaran : Kimia 
Materi Pelajaran : Sistem Koloid 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
I. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,  
responsif dan proaktif, dan  menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan  kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah   
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, 
laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud 
kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan 
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tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya 
bersifat tentatif. 
2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  
jujur, objektif, terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 
teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, 
komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan serta 
berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.6 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan 
peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya 
alam. 
2.7 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana 
sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. 
3.17 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-
sifatnya. 
III. Indikator 
1. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (effek Tyndall, gerak Brown, 
dialisis, elektroforesis, emulsi, koagulasi). 
2. Menjelaskan koloid liofob dan liofil. 
3. Mendeskripsikan peranan koloid di industri kosmetik, makanan, dan 
farmasi 
IV. Tujuan 
1. Peserta didik dapat  mendeskripsikan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, 
gerak Brown, dialisis, elektroforesis, emulsi, koagulasi). 
2. Peserta didik dapat menjelaskan koloid liofob dan liofil. 
3. Peserta didik dapat  mendeskripsikan peranan koloid di industri 
kosmetik, makanan, dan farmasi. 
V. Materi Pembelajaran 
2. Sifat-sifat koloid (bagian B) 
a. Koagulasi 
b. Koloid Pelindung 
c. Dialisis 
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d. Koloid Liofil dan Liofob 
VI. Metode Pembelajaran 
Learning Cycle 5E Assisted by Prototype Media Based on Cmaps Tool 





3. Sumber Belajar 
Buku Kimia Kelas XI Karya Michael Purba terbitan Erlangga  
Buku-buku lain yang relevan, informasi melalui media cetak dan 
internet. 
VIII. Materi 
3) Muatan Koloid, meliputi elektroforesis dan adsorpsi. 
Elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh 
medan listrik. Partikel koloid yang bermuatan positif akan menuju 
katoda, dan sebaliknya. Sedangkan adsorpsi adalah peristiwa 
penyerapan suatu molekul atau ion pada permukaan zat. Sifat adsorpsi 
dari Sistem koloid dapat kita manfaatkan antara lain, pada proses 
penyembuhan sakit perut (diare) oleh serbuk karbon (norit) dan proses 
pemutihan gula pasir. 
4) Koagulasi  
Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid membentuk endapan. 
Apabila koagulasi terjadi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk 
koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, 
pendinginan dan pengadukan atau secara kimia seperti penambahan 
elektrolit, dan pencampuran koloid yang berbeda muatan.   
5) Koloid pelindung  
Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain dari 
proses koagulasi atau penggumpalan. Koloid pelindung ini akan 
membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi 
mengelompok. 
6) Dialisis  
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Dialisis adalah pemisahan koloid dari ion-ion terlarut. Koloid dimasukkan 
ke dalam kantong yang terbuat dari selaput semi permiabel yaitu selaput 
yang dapat dilewati molekul atau ion tetapi tidak dapat dilewati partikel 
koloid. 
7) Koloid liofil dan koloid liofob  
Koloid yang memiliki medium dispersi cair dibedakan atas koloid liofil 
dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil apabila terdapat gaya 
tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. 
Liofil berarti suka cairan (Yunani: lio = cairan, philia = suka). 
Sebaliknya, suatu koloid disebut koloid liofob jika gaya tarik-menarik 
tersebut tidak ada atau sangat lemah. Liofob berarti tidak suka cairan 
(Yunani: lio = cairan, phobia = takut atau benci). Jika medium dispersi 
yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas masing-masing 
disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Contoh koloid hidrofil yaitu : 
sabun, detergen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan contoh dari 
koloid hidrofob yaitu : sol belerang, sol Fe(OH)3, sol-sol sulfida, dan sol-
sol logam. 
 
IX. Rincian Kegiatan Guru dan Peserta Didik. 
Deskripsi kegiatan 
Guru Peserta didik 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
e. Guru menciptakan suasana 
religious dengan mengucapkan 
salam dan berdoa bersama. 
Kemudian guru mengabsen 
kehadiran siswa. 
f.  Enggagement 
 Guru mengawali pelajaran 
dengan menayangkan KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
e. Peserta didik menjawab salam 





 Peserta didik mendengarkan 
dan mencermati KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
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pembelajaran untuk materi 
pelajaran sifat-sifat sistem 
koloid. 
 Guru menanyakan 3 sifat koloid 
(efek Tyndall, gerak Brown, 
dan muatan koloid) yang telah 
dipelajari sebelumnya untuk 
mengingatkan dan sebagai 





 Peserta didik menanggapi 
pertanyaan yang ditayakan 
oleh guru. 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
g. Exploration 
 Guru meminta siswa untuk 
membentuk kelompok dengan 
anggota 4-5 orang sebagai grup 
diskusi. 
 Guru membagikan LKPD dan 





 Guru membimbing peserta didik 
untuk membangun konsepnya 
sendiri berdasarkan video yang 
dilihat sehingga bisa 
mengerjakan LKPD dengan 
bahasanya sendiri. 
 
 Guru meminta perwakilan dari 
beberapa kelompok untuk 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
g. Exploration 
 Peserta didik membentuk 
kelompok sesuai instruksi 
dari guru. 
 
 Peserta didik menerima 
LKPD, melihat video yang di 
ditayangkan dan melakukan 




 Peserta didik membangun 
konsepnya sendiri tentang 
video yang ditayangkan dan 
menjawab LKPD berdasarkan 
hasil diskusi dengan bahasanya 
sendiri. 
 Peserta didik mengirimkan 
perwakilannya untuk 
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menyampaikan hasil diskusi dan 
konsep yang ditemukan. 
 
 Guru menjelaskan dan 
mengklarifikasi jawaban siswa 
dengan menanyangkan peta 




Guru membimbing peserta didik 
untuk mengaitkan dan 
memperluas konsep yang telah 
dibangun dengan kehidupan 
sehari-hari. 
menyampaikan hasil diskusinya 
dan menanggapi hasil diskusi 
kelompok lain. 
 Peserta didik mendengarkan 
penjelasan dan klarifikasi dari 





Peserta didik mengaitkan konsep 




Waktu : 15 menit 
g. Evaluation 
Guru memberikan soal evaluasi 
kepada peserta didik sebagai 
evaluasi pemahaman peserta 
didik tentang sifat-sifat koloid. 
 
h. Guru membimbing peserta didik 
untuk menyimpulkan materi 
pelajaran. 
 
i. Guru menginformasikan 
pelajaran yang akan dipelajari 
selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan doa dan salam. 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
g. Evaluation 
Peserta didik menjawab soal 




h. Peserta didik menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari. 
 
 
i. Peserta didik menirima 
informasi dari guru, berdoa, 
dan mengucapkan salam. 
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X. Penilaian 
Penilaian kognitif  : ulangan harian di akhir bab (terlampir) 
Penilaian afektif  : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SISTEM KOLOID PERTEMUAN 4 
 
Nama Sekolah : MAN I Yogyakartas 
Mata Pelajaran : Kimia 
Materi Pelajaran : Sistem Koloid 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
I. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,  
responsif dan proaktif, dan  menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan  kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah   
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, 
laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud 
kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan 
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tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya 
bersifat tentatif. 
2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  
jujur, objektif, terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 
teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, 
komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan serta 
berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.8 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan 
peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya 
alam. 
2.9 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana 
sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. 
3.18 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-
sifatnya. 
4.15  Mengajukan ide/ gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid 
berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. 
III. Indikator 
1. Menjelaskan proses pembuatan koloid melalui percobaan. 
IV. Tujuan 
1. Peserta didik dapat menjelaskan proses pembuatan koloid melalui 
percobaan. 
V. Materi Pembelajaran 
3. Pembuatan Sistem Koloid 
 Cara Kondensasi 
 Cara Dispersi 
 Cara Asosiasi 
VI. Metode Pembelajaran 
Learning Cycle 5E berbasis Cmaps Tool 
VII. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
LCD projector 
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2. Alat/Bahan 
Alat tulis 
3. Sumber Belajar 
Purba, Michael. (2006). Kimia untuk SMA. Jakarta: Erlangga 
Buku-buku lain yang relevan, informasi melalui media cetak dan 
internet. 
VIII. Materi 
Ukuran partikel koloid berada di antara partikel larutan dan 
suspensi, karena itu cara pembuatannya dapat dilakukan dengan 
memperbesar partikel larutan atau memperkecil partikel suspensi. Maka 
dari itu, ada dua metode dasar dalam pembuatan sistem koloid sol, yaitu: 
Metode kondensasi, yang merupakan metode bergabungnya partikel-
partikel kecil larutan sejati yang membentuk partikel-partikel berukuran 
koloid. 
Metode dispersi, yang merupakan metode dipecahnya partikel-partikel 
besar sehingga menjadi partikel-partikel berukuran koloid. 
 
1. Metode kondensasi 
Pembuatan koloid sol dengan metode ini pada umumnya dilakukan 
dengan cara kimia (dekomposisi rangkap, hidrolisis, dan redoks) atau 
dengan penggatian pelarut. Cara kimia tersebut bekerja dengan 
menggabungkan partikel-partikel larutan (atom, ion, atau molekul) 
menjadi pertikel-partikel berukuran koloid. 
a. Reaksi dekomposisi rangkap 
 Misalnya: 
Sol As2S3 dibuat dengan gaya mengalirkan H2S dengan 
perlahan-lahan melalui larutan As2O3 dingin sampai terbentuk 
sol As2S3 yang berwarna kuning terang:  
As2O3(aq) + 3H2S(aq)→ As2O3 (koloid) + 3H2O(l) 
(Koloid As2S3 bermuatan negatif karena permukaannya 
menyerap ion S2). 
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 Sol AgCl dibuat dengan mencampurkan larutan AgNO3 encer 
dan larutan HCl encer: AgNO3(aq) + HCl(aq) → AgCl (koloid) 
+ HNO3(aq) 
  
b.  Reaksi hidrolisis 
Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. 
 Sol Fe(OH3) dapat dibuat dengan hidrolisis larutan 
FeCl3 dengan memanaskan larutan FeCl3 atau reaksi hidrolisis 
garam Fe dalam air mendidih; 
FeCl3(aq) + 3H2O(l) → Fe(OH)3 (koloid) + 3HCl(aq) 
 Sol Al(OH)3 dapat diperoleh dari reaksi hidrolisis garam Al 
dalam air mendidih. 
AlCl3(aq) + 3H2O(l) → Al(OH)3 (koloid) + 3HCl(aq) 
 
c. Reaksi reduksi-oksidasi (redoks). 
 Sol emas atau sol Au dapat dibuat dengan mereduksi larutan 
garamnya dengan melarutkan AuCl3 dalam pereduksi organic 
formaldehida HCOH. 
2AuCl3 (aq) + HCOH(aq) + 3H2O(l) → 2Au(s) + 
HCOOH(aq) + 6HCl(aq) 
 Sol belerang dapat dibuat dengan mereduksi SO2 yang terlarut 
dalam air dengan mengalirinya gas H2S. 
2H2S(g) + SO2 (aq) →3S(s) + 2H2O(l) 
 
d. Penggantian Pelarut 
Cara ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga 
fasa terdispersi yang semulal arut setelah diganti pelarutanya 
menjadi berukuran koloid. Misalnya: 
- untuk membuat sol belerang yang sukar larut dalam air tetapi 
mudah larut dalam alkohol seperti etanol dengan medium 
pendispersi air, belarang harus terlenih dahulu dilarutkan dalam 
etanol sampai jenuh. Baru kemudian larutan belerang dalam etanol 
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tersebut ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam air sambil 
diaduk. Sehingga belerang akan menggumpal menjadi pertikel 
koloid dikarenakan penurunan kelarutan belerang dalam air. 
Sebaliknya, kalsium asetat yang sukar larut dalam etanol, mula-
mula dilarutkan terlebih dahulu dalam air, kemudianbaru dalam 
larutan tersebut ditambahkan etanol maka terjadi kondensasi dan 
terbentuklah koloid kalsium asetat. 
 
2. Metode Dispersi 
Metode ini melibatkan pemecahan partikel-partikel kasar menjadi 
berukuran koloid yang kemudian akan didispersikan dalam medium 
pendispersinya. Ada 3 cara dalam metode ini, yaitu: 
a.   Cara Mekanik 
Cara mekanik adalah penghalusan partikel-partikel kasar zat padat 
dengan proses penggilingan untuk dapat membentuk partikel-partikel 
berukuran koloid. Alat yang digunakan untuk cara ini biasa disebut 
penggilingan koloid, yang biasa digunakan dalam: 
 industri makanan untuk membuat jus buah, selai, krim, es 
krim,dsb. 
 industri kimia rumah tangga untuk membuat pasta gigi, semir 
sepatu, deterjen, dsb. 
 industri kimia untuk membuat pelumas padat, cat dan zat pewarna. 
 industri-industri lainnya seperti industri plastik, farmasi, tekstil, 
dan kertas. 
 
b. Cara Peptisasi 
Cara peptisasi adalah pembuatan koloid / sistem koloid dari butir-
butir kasar atau dari suatu endapan / proses pendispersi endapan 
dengan bantuan suatu zat pemeptisasi (pemecah). Zat pemecah 
tersebut dapat berupa elektrolit khususnya yang mengandung ion 
sejenis ataupun pelarut tertentu. 
Contoh: 
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 Agar-agar dipeptisasi oleh air ; karet oleh bensin. 
 Endapan NiS dipeptisasi oleh H2S ; endapan Al(OH)3 oleh AlCl3. 
 Sol Fe(OH)3 diperoleh dengan mengaduk endapan Fe(OH)3  yang 
baru terbentuk dengan sedikit FeCl3. Sol Fe(OH)3 kemudian 
dikelilingi Fe+3 sehingga bermuatan positif 
 Beberapa zat mudah terdispersi dalam pelarut tertentu dan 
membnetuk sistem kolid. Contohnya; gelatin dalam air. 
 
c. Cara Busur Bredig 
Cara busur Bredig ini biasanya digunakan untuk membuat 
sol-sol logam, sperti Ag, Au, dan Pt. Dalam cara ini, logam yang 
akan diubah menjadi partikel-partikel kolid akan digunakan sebagai 
elektrode. Kemudian kedua logam dicelupkan ke dalam medium 
pendispersinya (air suling dingin) sampai kedua ujungnya saling 
berdekatan. Kemudian, kedua elektrode akan diberi loncatan listrik. 
Panas yang timbul akan menyebabkan logam menguap, uapnya 
kemudian akan terkondensasi dalam medium pendispersi dingin, 
sehingga hasil kondensasi tersebut berupa pertikel-pertikel kolid. 
Karena logam diubah jadi partikel kolid dengan proses uap logam, 
maka metode ini dikategorikan sebagai metode dispersi. 
 
IX. Rincian Kegiatan Guru dan Peserta Didik. 
Deskripsi kegiatan 
Guru Peserta didik 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Guru menciptakan suasana 
religious dengan mengucapkan 
salam dan berdoa bersama. 




Waktu : 10 menit 
a. Peserta didik menjawab salam 
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b.  Enggagement 
 Guru mengawali pelajaran 
dengan menayangkan KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran untuk materi 
pelajaran tentang pembuatan 
sistem koloid. 
 Guru menayangkan gambar dua 
cara pembuatan koloid, disperse 
dan kondensasi 
b. Enggagement 
 Peserta didik mendengarkan 
dan mencermati KI, KD, 




 Peserta didik menanggapi 
tentang gambar yang 
ditayangkan oleh guru. 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
j. Exploration 
 Guru meminta siswa untuk 
membentuk kelompok dengan 
anggota 4-5 orang sebagai grup 
diskusi. 
 Guru membagikan LKPD dan 
menanyangkan video tentang 





 Guru membimbing peserta didik 
untuk membangun konsepnya 
sendiri berdasarkan video yang 
dilihat sehingga bisa 
mengerjakan LKPD dengan 
bahasanya sendiri. 
 Guru meminta perwakilan dari 
beberapa kelompok untuk 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
j. Exploration 
 Peserta didik membentuk 
kelompok sesuai instruksi 
dari guru. 
 
 Peserta didik menerima 
LKPD, melihat video yang di 
ditayangkan dan melakukan 




 Peserta didik membangun 
konsepnya sendiri tentang 
video yang ditayangkan dan 
menjawab LKPD berdasarkan 
hasil diskusi dengan bahasanya 
sendiri. 
 Peserta didik mengirimkan 
perwakilannya untuk 
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menyampaikan hasil diskusi dan 
konsep yang ditemukan. 
 Guru menjelaskan dan 
mengklarifikasi jawaban siswa 
dengan menanyangkan peta 




Guru membimbing peserta didik 
untuk mengaitkan dan 
memperluas konsep yang telah 
dibangun dengan kehidupan 
sehari-hari. 
menyampaikan hasil diskusinya 
dan menanggapi hasil diskusi 
kelompok lain. 
 Peserta didik mendengarkan 
penjelasan dan klarifikasi dari 




Peserta didik mengaitkan konsep 




Waktu : 15 menit 
j. Evaluation 
Guru memberikan soal evaluasi 
kepada peserta didik sebagai 
evaluasi pemahaman peserta 
didik tentang pengertian dan 
perbedaan sistem koloid, 
larutan, dan suspensi. 
 
k. Guru membimbing peserta didik 
untuk menyimpulkan materi 
pelajaran. 
 
l. Guru menginformasikan 
pelajaran yang akan dipelajari 
selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan doa dan salam. 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
j. Evaluation 







k. Peserta didik menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari. 
 
 
l. Peserta didik menirima 
informasi dari guru, berdoa, 
dan mengucapkan salam. 




Penilaian kognitif  : ulangan harian di akhir bab (terlampir) 
Penilaian afektif  : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SISTEM KOLOID PERTEMUAN 1 
 
Nama Sekolah : MAN Yogyakarta I 
Mata Pelajaran : Kimia 
Materi Pelajaran : Sistem Koloid 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
I. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,  
responsif dan proaktif, dan  menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan  kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah   
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, 
laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud 
kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan 
tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya 
bersifat tentatif. 
2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  
jujur, objektif, terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 
teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, 
komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan serta 
berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan 
peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya 
alam. 
2.3 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana 
sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. 
3.15 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-
sifatnya. 
III. Indikator 
1. Mengklasifikasikan  suspensi kasar, larutan sejati dan koloid 
berdasarkan data hasil pengamatan (effek Tyndall, 
homogen/heterogen, dan penyaringan). 
2. Mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan fase 
pendispersi. 
3. Mendeskripsikan peranan koloid di industri kosmetik, makanan, dan 
farmasi 
IV. Tujuan 
1. Peserta didik dapat mengklasifikasikan  suspensi kasar, larutan sejati 
dan koloid berdasarkan data hasil pengamatan (effek Tyndall, 
homogen/heterogen, dan penyaringan). 
2. Peserta didik dapat  mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fase 
terdispersi dan fase pendispersi. 
3. Peserta didik dapat  mendeskripsikan peranan koloid di industri 
kosmetik, makanan, dan farmasi. 
V. Metode Pembelajaran 
Direct instruction model 
Metode Ceramah Diskusi 





3. Sumber Belajar 
Purba, Michael. (2006). Kimia untuk SMA. Jakarta: Erlangga 
Buku-buku lain yang relevan, informasi melalui media cetak dan 
internet. 
VII. Materi 
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering bersinggungan dengan 
sistem koloid sehingga sangat penting untuk dikaji. Sebagai contoh, 
hampir semua bahan pangan mengandung partikel dengan ukuran koloid, 
seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Emulsi seperti susu juga termasuk 
koloid. Dalam bidang farmasi, kebanyakan produknya juga berupa koloid, 
misalnya krim, dan salep yang termasuk emulsi.  
Dalam industri cat, semen, dan industri karet untuk membuat ban 
semuanya melibatkan sistem koloid. Semua bentuk seperti spray untuk 
serangga, cat, hair spray, dan sebagainya adalah juga koloid. Dalam 
bidang pertanian, tanah juga dapat digolongkan sebagai koloid. Jadi sistem 
koloid sangat berguna bagi kehidupan manusia. 
1. Pengertian Koloid 
Selama ini Anda memahami bahwa campuran ada dua macam, 
yaitu campuran homogen (larutan sejati) dan campuran heterogen 
(suspensi). Di antara dua keadaan ini, ada satu jenis campuran yang 
menyerupai larutan sejati, tetapi sifat-sifat yang dimilikinya berbeda 
sehingga tidak dapat digolongkan sebagai larutan sejati maupun 
suspensi. 
Berdasarkan ukuran partikel, sistem koloid berada di antara 
suspensi kasar dan larutan sejati. Ukuran partikel koloid lebih kecil 
dari suspensi kasar sehingga tidak membentuk fasa terpisah, tetapi 
tidak cukup kecil jika dibandingkan larutan sejati. Dalam larutan sejati, 
molekul, atom, atau ion terlarut secara homogen di dalam pelarut. 
Dalam sistem koloid, partikel-partikel koloid terdispersi secara 
homogen dalam mediumnya. Oleh karena itu, partikel koloid disebut 
sebagai fasa terdispersi dan mediumnya disebut sebagai medium 
pendispersi.  
Perhatikan persamaan dan perbedaan sifat dari larutan sejati, dan 
suspensi pada tabel berikut. 
Pembeda Larutan Sejati Sistem Koloid Suspensi 



















Jika didiamkan Tidak terpisah Tidak terpisah Terpisah (ada 
endapan) 









Contoh Larutan gula Campuran susu Campuran 
dalam air dan air tepung dan air 
 





Nama Koloid Contoh 
1. Gas Gas - - 
2. Padat gas Aerosol Asap (smoke), debu 
di udara 
3. Padat cair sol Sol emas, tinta, cat, 
sol belerang. 
4. padat padat Sol padat Gelas berwarna, 
intan hitam 
5. Cair gas aerosol Kabut (fog), awan 
6. Cair cair emulsi susu, santan, 
minyak ikan. 
7. cair padat Emulsi padat Jeli, mutiara 
8. Gas cair buih Buih sabun, krim 
kocok 




VIII. Rincian Kegiatan Guru dan Peserta Didik. 
Deskripsi kegiatan 
Guru Peserta didik 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Guru menciptakan suasana 
religius dengan mengucapkan 
salam dan berdoa bersama. 
Kemudian guru mengabsen 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Peserta didik menjawab salam 





b. Fase Orientasi 
 Guru mengawali pelajaran 
dengan menayangkan KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran untuk materi 
pelajaran pengertian sistem 
koloid. 
 Guru menanyakan perbedaan 
susu, larutan gula, dan air pasir 
untuk menggali pengetahuan 
awal siswa tentang sistem 
koloid. 
 Guru memotivasi pentingnya 
belajar sistem koloid. 
 
 
b. Fase Orientasi 
 Peserta didik mendengarkan 
dan mencermati KI, KD, 




 Peserta didik menanggapi 
tentang pertanyaan yang 
ditayakan oleh guru. 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
a. Fase Presentasi 
 Guru menyiapkan gambar yang 
akan ditayangkan yaitu tentang 
perbedaan sistem koloid, larutan 
sejati, dan suspensi. 
 Guru menjelaskan materi 
tentang perbedaan larutan sejati, 
sistem koloid dan suspensi. 
 
b. Fase Latihan Terstruktur 
 Guru mengajukan pertanyaan 
yang berkaitan dengan 
perbedaan larutan sejati, 
suspensi, dan  sistem koloid, 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
a. Fase Presentasi 
 Peserta didik mengamati 
gambar yang ditayangkan oleh 
guru dan secara individual 





b. Fase Latihan Terstruktur 
 Peserta didik menjawab 
pertanyaan yang berkaitan 
dengan larutan sejati, 
suspensi,dan  sistem koloid. 
seperti “Bagaimana jika 
perbandingan air lebih banyak 
dari susu? Apakah masih 
termasuk koloid? Mengapa?” 
 
c. Fase Latihan Terbimbing 
 Guru meminta peserta didik 
untuk membentuk kelompok 
dengan anggota 4-5 orang 
sebagai kelompok diskusi 
 Guru membagikan LKPD dan 
membimbing peserta didik 
untuk mengerjakan berdasarkan 
literatur yang mereka punya 
secara berkelompok. 
 Guru meminta perwakilan dari 
beberapa kelompok untuk 
menyampaikan hasil diskusi dan 
kelompok lain memberikan 
tanggapannya. 
 
d. Fase Latihan Mandiri 
 Guru memberikan tugas untuk 






c. Fase Latihan Terbimbing 
 Peserta didik membentuk 
kelompok sesuai dengan 
instruksi guru. 
 
 Peserta didik menerima LKPD 




 Peserta didik mengirimkan 
perwakilannya untuk presentasi 




d. Fase Latihan Mandiri 
 Peserta didik menerima tugas 
untuk dikerjakan di rumah. 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
a. Guru membimbing peserta didik 
untuk menyimpulkan materi 
pelajaran. 
 
b. Guru menginformasikan 
pelajaran yang akan dipelajari 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
a. Peserta didik menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari. 
 
 
b. Peserta didik menirima 
informasi dari guru, berdoa, 
selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan doa dan salam. 
dan mengucapkan salam. 
 
IX. Penilaian 
Penilaian kognitif  : ulangan harian di akhir bab (terlampir) 
Penilaian afektif  : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SISTEM KOLOID PERTEMUAN 2 
 
Nama Sekolah : MAN Yogyakarta I 
Mata Pelajaran : Kimia 
Materi Pelajaran : Sistem Koloid 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
I. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,  
responsif dan proaktif, dan  menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan  kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah   
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, 
laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud 
kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan 
tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya 
bersifat tentatif. 
2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  
jujur, objektif, terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 
teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, 
komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan serta 
berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.4 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan 
peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya 
alam. 
2.5 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana 
sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. 
3.16 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-
sifatnya. 
III. Indikator 
4. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (effek Tyndall, gerak Brown, 
dialisis, elektroforesis, emulsi, koagulasi). 
5. Mendeskripsikan peranan koloid di industri kosmetik, makanan, dan 
farmasi 
IV. Tujuan 
4. Peserta didik dapat  mendeskripsikan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, 
gerak Brown, dialisis, elektroforesis, emulsi, koagulasi). 
5. Peserta didik dapat  mendeskripsikan peranan koloid di industri 
kosmetik, makanan, dan farmasi. 
V. Materi Pembelajaran 
1. Sifat-sifat koloid (bagian A) 
a. Efek Tyndall 
b. Gerak Brown 
c. Muatan Koloid 
Elektroforesis 
Adsorpsi 
XI. Metode Pembelajaran 
Direct instruction model 
Metode Ceramah Diskusi 





3. Sumber Belajar 
Purba, Michael. (2006). Kimia untuk SMA. Jakarta: Erlangga  




1. Gerak Tyndall 
Efek Tyndall ialah gejala penghamburan berkas sinar (cahaya) oleh 
partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul 
koloid yang cukup besar. 
Efek Tyndall merupakan satu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh 
sistem koloid. Pada tahun 1869, Tyndall menemukan bahwa apabila 
suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid maka berkas 
cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama 
dilewatkan pada dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi 
tidak akan tampak. Singkat kata efek Tyndall merupakan efek 
penghamburan cahaya oleh sistem koloid. 
  Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat kita amati seperti; 
 Di bioskop, jika ada asap mengepul maka cahaya proyektor akan 
terlihat lebih terang. 
 Di daerah berkabut, sorot lampu mobil terlihat lebih jelas 
 Sinar matahari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan 
berdebu, maka partikel debu akan terlihat dengan jelas. 
 
2. Gerak Brown 
Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa 
bergerak lurus tapi tidak menentu (gerak acak/tidak beraturan). Jika 
kita amati koloid dibawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat 
bahwa partikelpartikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. 
Pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Partikelpartikel suatu 
zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti 
pada zat cair dan gas ( dinamakan gerak Brown), sedangkan pada zat 
padat hanya beroszillasidi tempat (tidak termasuk gerak Brown). 
Untuk koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas, 
pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbukan dengan 
partikel-partikel koloid itu sendiri. Tumbukan tersebut berlangsung 
dari segala arah. Oleh karena ukuran partikel cukup kecil, maka 
tumbukan yang terjadi cenderung tidak seimbang. Sehingga terdapat 
suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak 
partikel sehingga terjadi gerak zigzag atau gerak Brown. Semakin kecil 
ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown yang terjadi. 
Demikian pula, semakin besar ukuran partikel koloid, semakin lambat 
gerak Brown yang terjadi.  
Hal ini menjelaskan mengapa gerak Brown sulit diamati dalam 
larutan dan tidak ditemukan dalam campuran heterogen zat cair dengan 
zat padat (suspensi). Gerak Brown juga dipengaruhi oleh suhu. 
Semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik 
yang dimiliki partikel-partikel medium pendispersinya. Akibatnya, 
gerak Brown dari partikel-partikel fase terdispersinya semakin cepat. 
Demikian pula sebaliknya, semakin rendah suhu sistem koloid, maka 
gerak Brown semakin lambat. 
3. Muatan Koloid 
a. Elektroforesis 
Muatan Koloid ditentukan oleh muatan ion yang terserap 
permukaan koloid. Elektroforesis adalah gerakan partikel koloid 
karena pengaruh medan listrik. Karena partikel koloid mempunyai 
muatan maka dapat bergerak dalam medan listrik. Jika ke dalam 
koloid dimasukkan arus searah melalui elektroda, maka koloid 
bermuatan positif akan bergerak menuju elektroda negatif dan 
sesampai di elektroda negatif akan terjadi penetralan muatan dan 
koloid akan menggumpal (koagulasi). 
Elektroforesis dapat digunakan untuk mendeteksi muatan 
suatu sistem koloid. Jika koloid bergerak menuju elektroda positif 
maka koloid yang dianalisa mempunyai muatan negatif. Begitu 
juga sebaliknya, jika koloid bergerak menuju elektroda negatif 
maka koloid yang dianalisa mempunyai muatan positif. 
 
b. Adsorpsi 
Zat-zat yang terdispersi dalam sistem koloid dapat memiliki 
sifat listrik pada permukaannya. Sifat ini menimbulkan gaya an der 
aals bahkan ikatan valensi yang dapat mengikat partikel-partikel 
zat asing. Gejala penempelan zat asing pada permukaan partikel 
koloid disebut adsorpsi Zat-zat teradsorpsi dapat terikat kuat 
membentuk lapisan yang tebalnya tidak lebih dari satu atau dua 
lapisan partikel. 
Jika permukaan partikel koloid mengadsorpsi suatu anion 
maka koloid akan bermuatan negatif. Jika permukaan partikel 
koloid mengadsorpsi suatu kation maka koloid akan bermuatan 
positif. Jika yang diadsorpsi partikel netral, koloid akan bersifat 
netral.  
Oleh karena kemampuan partikel koloid dapat 
mengadsorpsi partikel lain maka system koloid dapat membentuk 
agregat sangat besar berupa jaringan, seperti pada jel. 
Sebaliknya,agregat yang besar dapat dipecah menjadi agregat 
kecil-kecil seperti pada sol. 
 
VII. Rincian Kegiatan Guru dan Peserta Didik. 
Deskripsi kegiatan 
Guru Peserta didik 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Guru menciptakan suasana 
religious dengan mengucapkan 
salam dan berdoa bersama. 
Kemudian guru mengabsen 
kehadiran siswa. 
 
b. Fase Orientasi 
 Guru mengawali pelajaran 
dengan menayangkan KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran untuk materi 
pelajaran sifat-sifat koloid. 
 Guru menanyakan tentang 
karakter cahaya mobil ketika 
menembus cuaca yang 
berkabut. 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Peserta didik menjawab salam 





b. Fase Orientasi 
 Peserta didik mendengarkan 
dan mencermati KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran yang 
ditayangkan. 
 Peserta didik menanggapi 
tentang pertanyaan yang 
ditayakan oleh guru. 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
e. Fase Presentasi 
 Guru menayangkan gambar 
tentang sifat-sifat koloid. 
 Guru menjelaskan tentang 
sifat-sifat koloid. 
 
f. Fase Latihan Terstruktur 
 Guru mengajukan pertanyaan 
yang berkaitan dengan sifat-
sifat koloid seperti efek Tyndall, 
gerak Brown, dan muatan 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
e. Fase Presentasi 
Peserta didik mengamati 
gambar yang ditayangkan dan 
mendengarkan penjelasan oleh 
guru. 
 
f. Fase Latihan Terstruktur 
 Peserta didik menjawab 
pertanyaan dari guru. 
 
 
koloid, seperti menanyakan 
“Mengapa lampu mobil 
menggunakan warna kuning?” 
 
g. Fase Latihan Terbimbing 
 Guru meminta peserta didik 
untuk membentuk kelompok 
dengan anggota 4-5 orang 
sebagai kelompok diskusi 
 Guru membagikan LKPD dan 
membimbing peserta didik 
untuk mengerjakan berdasarkan 
literatur yang mereka punya 
secara berkelompok. 
 Guru meminta perwakilan dari 
beberapa kelompok untuk 
menyampaikan hasil diskusi dan 
kelompok lain memberikan 
tanggapannya. 
 
h. Fase Latihan Mandiri 
Guru memberikan tugas untuk 





g. Fase Latihan Terbimbing 
 Peserta didik membentuk 
kelompok sesuai dengan 
instruksi guru. 
 
 Peserta didik menerima LKPD 




 Peserta didik mengirimkan 
perwakilannya untuk presentasi 




h. Fase Latihan Mandiri 
Peserta didik menerima tugas 
untuk dikerjakan di rumah. 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
c. Guru membimbing peserta didik 
untuk menyimpulkan materi 
pelajaran. 
 
d. Guru menginformasikan 
pelajaran yang akan dipelajari 
selanjutnya dan menutup 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
c. Peserta didik menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari. 
 
 
d. Peserta didik menirima 
informasi dari guru, berdoa, 
dan mengucapkan salam. 
pelajaran dengan doa dan salam. 
 
VIII. Penilaian 
Penilaian kognitif  : ulangan harian di akhir bab (terlampir) 
Penilaian afektif  : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SISTEM KOLOID PERTEMUAN 3 
 
Nama Sekolah : MAN Yogyakarta I 
Mata Pelajaran : Kimia 
Materi Pelajaran : Sistem Koloid 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
I. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,  
responsif dan proaktif, dan  menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan  kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah   
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, 
laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud 
kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan 
tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya 
bersifat tentatif. 
2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  
jujur, objektif, terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 
teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, 
komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan serta 
berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.6 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan 
peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya 
alam. 
2.7 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana 
sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. 
3.17 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-
sifatnya. 
III. Indikator 
1. Mendeskripsikan sifat-sifat koloid (effek Tyndall, gerak Brown, 
dialisis, elektroforesis, emulsi, koagulasi). 
2. Menjelaskan koloid liofob dan liofil. 
3. Mendeskripsikan peranan koloid di industri kosmetik, makanan, dan 
farmasi 
IV. Tujuan 
1. Peserta didik dapat  mendeskripsikan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, 
gerak Brown, dialisis, elektroforesis, emulsi, koagulasi). 
2. Peserta didik dapat menjelaskan koloid liofob dan liofil. 
3. Peserta didik dapat  mendeskripsikan peranan koloid di industri 
kosmetik, makanan, dan farmasi. 
V. Materi Pembelajaran 
1. Sifat-sifat koloid (bagian B) 
a. Koagulasi 
b. Koloid Pelindung 
c. Dialisis 
d. Koloid Liofil dan Liofob 
XIII. Metode Pembelajaran 
Direct instruction model 
Metode Ceramah Diskusi 





3. Sumber Belajar 
Purba, Michael. (2006). Kimia untuk SMA. Jakarta: Erlangga 




3) Muatan Koloid, meliputi elektroforesis dan adsorpsi. 
Elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh 
medan listrik. Partikel koloid yang bermuatan positif akan menuju 
katoda, dan sebaliknya. Sedangkan adsorpsi adalah peristiwa 
penyerapan suatu molekul atau ion pada permukaan zat. Sifat 
adsorpsi dari Sistem koloid dapat kita manfaatkan antara lain, pada 
proses penyembuhan sakit perut (diare) oleh serbuk karbon (norit) 
dan proses pemutihan gula pasir. 
4) Koagulasi  
Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid membentuk endapan. 
Apabila koagulasi terjadi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk 
koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, 
pendinginan dan pengadukan atau secara kimia seperti penambahan 
elektrolit, dan pencampuran koloid yang berbeda muatan.   
5) Koloid pelindung  
Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain dari 
proses koagulasi atau penggumpalan. Koloid pelindung ini akan 
membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi 
mengelompok. 
6) Dialisis  
Dialisis adalah pemisahan koloid dari ion-ion terlarut. Koloid 
dimasukkan ke dalam kantong yang terbuat dari selaput semi permiabel 
yaitu selaput yang dapat dilewati molekul atau ion tetapi tidak dapat 
dilewati partikel koloid. 
7) Koloid liofil dan koloid liofob  
Koloid yang memiliki medium dispersi cair dibedakan atas koloid liofil 
dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil apabila terdapat 
gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan 
mediumnya. Liofil berarti suka cairan (Yunani: lio = cairan, philia = 
suka). Sebaliknya, suatu koloid disebut koloid liofob jika gaya tarik-
menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Liofob berarti tidak suka 
cairan (Yunani: lio = cairan, phobia = takut atau benci). Jika medium 
dispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas 
masing-masing disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Contoh 
koloid hidrofil yaitu : sabun, detergen, agar-agar, kanji, dan gelatin. 
Sedangkan contoh dari koloid hidrofob yaitu : sol belerang, sol 
Fe(OH)3, sol-sol sulfida, dan sol-sol logam. 
 
VII. Rincian Kegiatan Guru dan Peserta Didik. 
Deskripsi kegiatan 
Guru Peserta didik 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Guru menciptakan suasana 
religious dengan mengucapkan 
salam dan berdoa bersama. 
Kemudian guru mengabsen 
kehadiran siswa. 
 
b. Fase Orientasi 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Peserta didik menjawab salam 





b. Fase Orientasi 
 Guru mengawali pelajaran 
dengan menayangkan KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran untuk materi 
pelajaran sifat-sifat sistem 
koloid. 
 Guru menanyakan tentang 
proses pembuangan limbah asap 
pada suatu pabrik untuk 
mengawali pelajaran. 
 Peserta didik mendengarkan 
dan mencermati KI, KD, 




 Peserta didik menanggapi 
tentang pertanyaan yang 
ditayakan oleh guru. 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
i. Fase Presentasi 
 Guru menayangkan gambar 
tentang sifat-sifat koloid. 
 Guru menjelaskan tentang 
sifat-sifat koloid. 
 
j. Fase Latihan Terstruktur 
 Guru mengajukan pertanyaan 
yang berkaitan dengan sifat-
sifat koloid seperti koagulasi, 
koloid pelindung, dialisis dan 
koloid liofob dan liofil. 
 
k. Fase Latihan Terbimbing 
 Guru meminta peserta didik 
untuk membentuk kelompok 
dengan anggota 4-5 orang 
sebagai kelompok diskusi 
 Guru membagikan LKPD dan 
membimbing peserta didik 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
i. Fase Presentasi 
Peserta didik mengamati 
gambar yang ditayangkan dan 
mendengarkan penjelasan oleh 
guru. 
 
j. Fase Latihan Terstruktur 
 Peserta didik menjawab 





k. Fase Latihan Terbimbing 
 Peserta didik membentuk 
kelompok sesuai dengan 
instruksi guru. 
 
 Peserta didik menerima LKPD 
dan mengerjakan LKPD secara 
untuk mengerjakan berdasarkan 
literatur yang mereka punya 
secara berkelompok. 
 Guru meminta perwakilan dari 
beberapa kelompok untuk 
menyampaikan hasil diskusi dan 
kelompok lain memberikan 
tanggapannya. 
 
l. Fase Latihan Mandiri 
Guru memberikan tugas untuk 




 Peserta didik mengirimkan 
perwakilannya untuk presentasi 




l. Fase Latihan Mandiri 
Peserta didik menerima tugas 
untuk dikerjakan di rumah. 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
e. Guru membimbing peserta didik 
untuk menyimpulkan materi 
pelajaran. 
 
f. Guru menginformasikan 
pelajaran yang akan dipelajari 
selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan doa dan salam. 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
e. Peserta didik menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari. 
 
 
f. Peserta didik menirima 
informasi dari guru, berdoa, 
dan mengucapkan salam. 
 
VIII. Penilaian 
Penilaian kognitif  : ulangan harian di akhir bab (terlampir) 
Penilaian afektif  : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SISTEM KOLOID PERTEMUAN 4 
 
Nama Sekolah : MAN Yogyakarta I 
Mata Pelajaran : Kimia 
Materi Pelajaran : Sistem Koloid 
Alokasi Waktu : 90 menit 
 
I. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun,  
responsif dan proaktif, dan  menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 
atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif  dengan 
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan  kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah   
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
II. Kompetensi Dasar 
1.1   Menyadari adanya keteraturan dari sifat hidrokarbon, termokimia, 
laju reaksi, kesetimbangan kimia, larutan dan koloid sebagai wujud 
kebesaran Tuhan YME dan pengetahuan tentang adanya keteraturan 
tersebut sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya 
bersifat tentatif. 
2.1  Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu, disiplin,  
jujur, objektif, terbuka,  mampu membedakan fakta dan opini, ulet, 
teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, 
komunikatif) dalam merancang dan melakukan percobaan serta 
berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari.  
2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun, toleran, cinta damai dan 
peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya 
alam. 
2.3 Menunjukkan perilaku responsif dan pro-aktif serta bijaksana 
sebagai wujud kemampuan memecahkan masalah dan membuat 
keputusan. 
3.15 Menganalisis peran koloid dalam kehidupan berdasarkan sifat-
sifatnya. 
4.15  Mengajukan ide/ gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid 
berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. 
III. Indikator 
1. Menjelaskan proses pembuatan koloid melalui percobaan. 
IV. Tujuan 
1. Peserta didik dapat menjelaskan proses pembuatan koloid melalui 
percobaan. 
V. Materi Pembelajaran 
1. Pembuatan Sistem Koloid 
 Cara Kondensasi 
 Cara Dispersi 
 Cara Asosiasi 
VI. Metode Pembelajaran 
Direct instruction model 
Metode Ceramah Diskusi 





3. Sumber Belajar 
Buku Kimia Kelas XI Peminatan karya A. Haris Watoni  terbitan 
Yrama Widya  
VIII. Materi 
Ukuran partikel koloid berada di antara partikel larutan dan 
suspensi, karena itu cara pembuatannya dapat dilakukan dengan 
memperbesar partikel larutan atau memperkecil partikel suspensi. Maka 
dari itu, ada dua metode dasar dalam pembuatan sistem koloid sol, yaitu: 
Metode kondensasi, yang merupakan metode bergabungnya partikel-
partikel kecil larutan sejati yang membentuk partikel-partikel berukuran 
koloid. 
Metode dispersi, yang merupakan metode dipecahnya partikel-partikel 
besar sehingga menjadi partikel-partikel berukuran koloid. 
 
1. Metode kondensasi 
Pembuatan koloid sol dengan metode ini pada umumnya dilakukan 
dengan cara kimia (dekomposisi rangkap, hidrolisis, dan redoks) atau 
dengan penggatian pelarut. Cara kimia tersebut bekerja dengan 
menggabungkan partikel-partikel larutan (atom, ion, atau molekul) 
menjadi pertikel-partikel berukuran koloid. 
a. Reaksi dekomposisi rangkap 
 Misalnya: 
Sol As2S3 dibuat dengan gaya mengalirkan H2S dengan 
perlahan-lahan melalui larutan As2O3 dingin sampai terbentuk 
sol As2S3 yang berwarna kuning terang:  
As2O3(aq) + 3H2S(aq)→ As2O3 (koloid) + 3H2O(l) 
(Koloid As2S3 bermuatan negatif karena permukaannya 
menyerap ion S2). 
 Sol AgCl dibuat dengan mencampurkan larutan AgNO3 encer 
dan larutan HCl encer: AgNO3(aq) + HCl(aq) → AgCl (koloid) 
+ HNO3(aq) 
  
b.  Reaksi hidrolisis 
Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. 
 Sol Fe(OH3) dapat dibuat dengan hidrolisis larutan 
FeCl3 dengan memanaskan larutan FeCl3 atau reaksi hidrolisis 
garam Fe dalam air mendidih; 
FeCl3(aq) + 3H2O(l) → Fe(OH)3 (koloid) + 3HCl(aq) 
 Sol Al(OH)3 dapat diperoleh dari reaksi hidrolisis garam Al 
dalam air mendidih. 
AlCl3(aq) + 3H2O(l) → Al(OH)3 (koloid) + 3HCl(aq) 
 
c. Reaksi reduksi-oksidasi (redoks). 
 Sol emas atau sol Au dapat dibuat dengan mereduksi larutan 
garamnya dengan melarutkan AuCl3 dalam pereduksi organic 
formaldehida HCOH. 
2AuCl3 (aq) + HCOH(aq) + 3H2O(l) → 2Au(s) + 
HCOOH(aq) + 6HCl(aq) 
 Sol belerang dapat dibuat dengan mereduksi SO2 yang terlarut 
dalam air dengan mengalirinya gas H2S. 
2H2S(g) + SO2 (aq) →3S(s) + 2H2O(l) 
 
d. Penggantian Pelarut 
Cara ini dilakukan dengan mengganti medium pendispersi sehingga 
fasa terdispersi yang semulal arut setelah diganti pelarutanya 
menjadi berukuran koloid. Misalnya: 
- untuk membuat sol belerang yang sukar larut dalam air tetapi 
mudah larut dalam alkohol seperti etanol dengan medium 
pendispersi air, belarang harus terlenih dahulu dilarutkan dalam 
etanol sampai jenuh. Baru kemudian larutan belerang dalam etanol 
tersebut ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam air sambil 
diaduk. Sehingga belerang akan menggumpal menjadi pertikel 
koloid dikarenakan penurunan kelarutan belerang dalam air. 
Sebaliknya, kalsium asetat yang sukar larut dalam etanol, mula-
mula dilarutkan terlebih dahulu dalam air, kemudianbaru dalam 
larutan tersebut ditambahkan etanol maka terjadi kondensasi dan 
terbentuklah koloid kalsium asetat. 
 
2. Metode Dispersi 
Metode ini melibatkan pemecahan partikel-partikel kasar menjadi 
berukuran koloid yang kemudian akan didispersikan dalam medium 
pendispersinya. Ada 3 cara dalam metode ini, yaitu: 
a.   Cara Mekanik 
Cara mekanik adalah penghalusan partikel-partikel kasar zat padat 
dengan proses penggilingan untuk dapat membentuk partikel-partikel 
berukuran koloid. Alat yang digunakan untuk cara ini biasa disebut 
penggilingan koloid, yang biasa digunakan dalam: 
 industri makanan untuk membuat jus buah, selai, krim, es 
krim,dsb. 
 industri kimia rumah tangga untuk membuat pasta gigi, semir 
sepatu, deterjen, dsb. 
 industri kimia untuk membuat pelumas padat, cat dan zat pewarna. 
 industri-industri lainnya seperti industri plastik, farmasi, tekstil, 
dan kertas. 
 
b. Cara Peptisasi 
Cara peptisasi adalah pembuatan koloid / sistem koloid dari butir-
butir kasar atau dari suatu endapan / proses pendispersi endapan 
dengan bantuan suatu zat pemeptisasi (pemecah). Zat pemecah 
tersebut dapat berupa elektrolit khususnya yang mengandung ion 
sejenis ataupun pelarut tertentu. 
Contoh: 
 Agar-agar dipeptisasi oleh air ; karet oleh bensin. 
 Endapan NiS dipeptisasi oleh H2S ; endapan Al(OH)3 oleh AlCl3. 
 Sol Fe(OH)3 diperoleh dengan mengaduk endapan Fe(OH)3  yang 
baru terbentuk dengan sedikit FeCl3. Sol Fe(OH)3 kemudian 
dikelilingi Fe+3 sehingga bermuatan positif 
 Beberapa zat mudah terdispersi dalam pelarut tertentu dan 
membnetuk sistem kolid. Contohnya; gelatin dalam air. 
 
c. Cara Busur Bredig 
Cara busur Bredig ini biasanya digunakan untuk membuat sol-sol 
logam, sperti Ag, Au, dan Pt. Dalam cara ini, logam yang akan 
diubah menjadi partikel-partikel kolid akan digunakan sebagai 
elektrode. Kemudian kedua logam dicelupkan ke dalam medium 
pendispersinya (air suling dingin) sampai kedua ujungnya saling 
berdekatan. Kemudian, kedua elektrode akan diberi loncatan listrik. 
Panas yang timbul akan menyebabkan logam menguap, uapnya 
kemudian akan terkondensasi dalam medium pendispersi dingin, 
sehingga hasil kondensasi tersebut berupa pertikel-pertikel kolid. 
Karena logam diubah jadi partikel kolid dengan proses uap logam, 
maka metode ini dikategorikan sebagai metode dispersi. 
 
IX. Rincian Kegiatan Guru dan Peserta Didik. 
Deskripsi kegiatan 
Guru Peserta didik 
PEMBUKA 
Waktu : 10 menit 
a. Guru menciptakan suasana 
religious dengan mengucapkan 
salam dan berdoa bersama. 




Waktu : 10 menit 
c. Peserta didik menjawab salam 





b. Fase Orientasi 
 Guru mengawali pelajaran 
dengan menayangkan KI, KD, 
indikator, dan tujuan 
pembelajaran untuk materi 
pelajaran pembuatan sistem 
koloid. 
 Guru menanyakan tentang cara 
kerja detergen. 
d. Fase Orientasi 
 Peserta didik mendengarkan 
dan mencermati KI, KD, 




 Peserta didik menanggapi 
tentang pertanyaan yang 
ditayakan oleh guru. 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
m. Fase Presentasi 
 Guru menayangkan contoh 
gambar tentang pembuatan 
koloid, dispersi dan 
kondensasi. 
 Guru menjelaskan tentang 
pembuatan koloid. 
 
n. Fase Latihan Terstruktur 
 Guru mengajukan pertanyaan 
yang berkaitan dengan 
pembuatan koloid.  
 
o. Fase Latihan Terbimbing 
 Guru meminta peserta didik 
untuk membentuk kelompok 
dengan anggota 4-5 orang 
sebagai kelompok diskusi 
 Guru membagikan LKPD dan 
membimbing peserta didik 
KEGIATAN INTI 
Waktu : 65 menit 
m. Fase Presentasi 
 Peserta didik mengamati 
gambar yang ditayangkan oleh 
guru. 
 
 Peserta didik mendengarkan 
penjelasan guru. 
 
n. Fase latihan Terstruktur 
 Peserta didik menjawab 
pertanyaan dari guru. 
 
 
o. Fase Latihan Terbimbing 
 Peserta didik membentuk 
kelompok sesuai dengan 
instruksi guru. 
 
 Peserta didik menerima LKPD 
dan mengerjakan LKPD secara 
untuk mengerjakan berdasarkan 
literatur yang mereka punya 
secara berkelompok. 
 Guru meminta perwakilan dari 
beberapa kelompok untuk 
menyampaikan hasil diskusi dan 
kelompok lain memberikan 
tanggapannya. 
 
p. Fase Latihan Mandiri 
 Guru memberikan soal untuk 




 Peserta didik mengirimkan 
perwakilannya untuk presentasi 




p. Fase Latihan Mandiri 
 Guru menerima soal untuk 
dikerjakan di rumah. 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
g. Guru membimbing peserta didik 
untuk menyimpulkan materi 
pelajaran.  
 
h. Guru menginformasikan 
pelajaran yang akan dipelajari 
selanjutnya dan menutup 
pelajaran dengan doa dan salam. 
PENUTUP 
Waktu : 15 menit 
g. Peserta didik menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari. 
 
 
h. Peserta didik menirima 
informasi dari guru, berdoa, 
dan mengucapkan salam. 
 
X. Penilaian 
Penilaian kognitif  : ulangan harian di akhir bab (terlampir) 
Penilaian afektif  : lembar observasi per pertemuan (terlampir) 
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1. gas gas (a)…. (b)…. 
2. padat (a)…. aerosol Asap (smoke), (sebutkan 1 
lagi) (b)…. 




4. (a)…. (b)….. Sol padat Gelas berwarna, (b)…. 
5. cair (a)…. (b)…. Kabut (fog), (c)…. 
6. cair cair (a)….. (b)……., (c)……., 
minyak ikan. 
7. (a)….. (b)….. Emulsi padat Jeli, (c)…… 
8. gas (a)…. (b)…. Buih sabun, (c)…. 







SOAL EVALUASI PERTEMUAN 2 
1. Penghamburan cahaya oleh sistem koloid sehingga berkas cahaya dapat 
diamati dari samping disebut (a) _____________. Contohnya pada (b) 
_______________________________________(sebutkan minimal 3) 
2. Gerak zig-zag partikel koloid yang dapat diamati dengan menggunakan 
mikroskop ultra disebut _____________. 
3. Gerakan partikel koloid dalam medan listrik disebut  _______________. 
Contohnya pada_______________________________. 
4. Muatan koloid terjadi karena partikel koloid dapat mengadsorpsi (a) 





SOAL EVALUASI PERTEMUAN 3 
1. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang 
disebut __________. 
2. Penggumpalan sistem koloid disebut ___________. Contoh penggumpalan 





3. Ion-ion pengganggu dalam pembuatan suatu koloid dapat dihilangkan dengan 
suatu proses yang disebut (a) _____________. Contohnya pada proses (b) 
________________. 
4. Perbandingan sifat sol hidrofil dan sol hidrofob. Sebutkan 5 perbedaan sifat 
sol hidrofil dan hidrofob. 
No. Sol hidrofil Sol hidrofob 
a. …. …. 
b. …. …. 
c. …. …. 
d. …. …. 






SOAL EVALUASI PERTEMUAN 4 
Dengan cara (1) _______________, partikel (2) ________________________ 
bergabung menjadi partikel koloid. Cara terdiri dari (3) ____ cara, yaitu 
(4)____________________________________________________________. 
Salah satunya yaitu reaksi (5) _________adalah reaksi yang disertai perubahan 
biloks. Cara (6) ________ partikel (7) ________diubah menjadi butir-butir zat 
yang bersifat mikroskopis (halus), sesuai ukuran partikel koloid. Cara ini terdiri 
dari (8) _______ cara, yaitu (9) 
___________________________________________. Larutan sabun merupakan 
koloid (10) ___________, Ekor (11) _____________ cenderung berkumpul 
sekaligus menghindar dari (12) _____. Sebagai bahan pencuci, sabun dan 





 Experimental Class 
SOAL EVALUASI PERTEMUAN 1 
1. Apakah yang dimaksud dengan fase pendispersi dan terdispersi? 
2. Nyatakanlah jenis koloid berikut (tergolong sol, emulsi, atau yang lainnya). 
a. Kabut : ……. e. Batu apung : ……. 
b. Lem kanji : ……. f. Air susu : ……. 
c. cat : ……. g. Minyak ikan : ……. 
d. tinta : ……. h. Air sungai : ……. 





 Experimental Class 
SOAL EVALUASI PERTEMUAN 2 
1. Penghamburan cahaya oleh sistem koloid sehingga berkas cahaya dapat diamati 
dari samping disebut (a) _____________. Pada gerak tersebut yang bergerak 
diperlihatkan oleh partikel-partikel koloid disebabkan oleh pengaruh gaya (b) 
____________ terhadap partikel pendispersinya. 
2. Gerak zig-zag partikel koloid yang dapat diamati dengan menggunakan 
mikroskop ultra disebut _____________. 
3. Elektroforesis adalah _______________. 
4. Muatan koloid terjadi karena partikel koloid dapat _____________ ion-ion atau 
muatan listrik pada permukaannya. Sifat adsorpsi dari koloid dapat digunakan 
dalam proses a. ______________, b. _________________, dan c. ____________. 
5. Penggumpalan sistem koloid disebut ___________. Contoh penggumpalan sistem 







 Experimental Class 
SOAL EVALUASI PERTEMUAN 3 
 
1. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut 
__________. Contoh penerapan sifat koloid tersebut yaitu pada a ____________, 
b. ______________________, dan c. ___________________________ 
2. Ion-ion pengganggu dalam pembuatan suatu koloid dapat dihilangkan dengan 
suatu proses yang disebut (a) _____________. Contohnya pada proses (b) 
________________. 
3. Koloid liofil adalah (a) _____________________________________________ 
disebabkan karena gaya (b) _______________________ antara partikel-partikel 
(c) _________________ dengan fase pendispersinya (d) ________________. 
Koloid (e) _________ adalah koloid yang fase (f) ____________ tidak dapat 
menarik fase (g) ____________ karena gaya tarik antar partikel-partikel (h) 
_____________________ dengan (i) ____________ tidak ada/ sangat lemah. Jika 
medium dispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas masing-
masing disebut koloid (j) ________ dan (k) _______. Contoh masing-masing 





 Experimental Class 
SOAL EVALUASI PERTEMUAN 4 
Dengan cara (1) _______________, partikel (2) ________________________ 
bergabung menjadi partikel koloid. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai 
perubahan (3) _____________. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau 
reduksi. Contoh pembuatan koloid melalui reaksi redoks adalah (4) 
___________________________________________________________________. 
Contoh pembuatan koloid melalui reaksi hidrolisis adalah (5) 
____________________________________________________________________. 
Contoh pembuatan koloid melalui dekomposisi rangkap adalah (6) 
____________________________________________________________________. 
Contoh pembuatan koloid melalui penggantian pelarut adalah (7) 
____________________________________________________________________. 
Cara disperse adalah cara pembuatan sistem koloid dengan (8) __________________ 
butir-butir zat yang bersifat (9) _________________________ menjadi butir-butir zat 
yang bersifat mikroskopis (halus), sesuai ukuran partikel koloid. Menurut cara 
mekanik, koloid dibuat dari (10) __________________________________________ 
yang kemudian dibentuk dengan (11) _____________________________________. 
Cara peptisasi adalah (12) 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________. Cara (13) 
___________________________________________ digunakan untuk membuat sol 
logam. 
POST-TEST DATA OF EXPERIMENTAL CLASS 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sum Score 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26 86,67 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 26 86,67 
3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 76,67 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 83,33 
5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 20 66,67 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 83,33 
7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 80,00 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 29 96,67 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26 86,67 
10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 28 93,33 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 90,00 
12 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24 80,00 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 26 86,67 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 80,00 
15 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 21 70,00 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 26 86,67 
17 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 24 80,00 
18 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 25 83,33 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 25 83,33 
20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 90,00 
21 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 26 86,67 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 96,67 
23 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 25 83,33 
24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 90,00 
25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 86,67 
26 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 26 86,67 
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 22 73,33 
28 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 24 80,00 
29 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 25 83,33 
30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 24 80,00 







POST-TEST DATA OF EXPERIMENTAL CLASS 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jml Nilai 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 83,33 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 24 80,00 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 83,33 
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 25 83,33 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 25 83,33 
6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 26 86,67 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 86,67 
8 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 16 53,33 
9 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 20 66,67 
10 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 19 63,33 
11 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 22 73,33 
12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 23 76,67 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 27 90,00 
14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 25 83,33 
15 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 22 73,33 
16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 24 80,00 
17 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 18 60,00 
18 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 23 76,67 
19 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 20 66,67 
20 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 22 73,33 
21 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 83,33 
22 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 21 70,00 
23 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 80,00 
24 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 83,33 
25 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 20 66,67 
26 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 19 63,33 
27 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 24 80,00 
28 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 23 76,67 
29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 25 83,33 
30 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 24 80,00 
31 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 19 63,33 
32 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 24 80,00 
33 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 22 73,33 
34 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 22 73,33 
 
 
SUMMARY OF RESEARCH DATA 
BASED ON LEARNING MODEL 
 
No 
PEMBELAJARAN BERBASIS LEARNING 
CYCLE 
PEMBELAJARAN BERBASIS DIRECT 
INSTRUCTION 
PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 
1 80 86,67 76 83,33 
2 86 86,67 57 80,00 
3 86 76,67 82 83,33 
4 58 83,33 55 83,33 
5 80 66,67 65 83,33 
6 56 83,33 58 86,67 
7 83 80,00 80 86,67 
8 84 96,67 67 53,33 
9 41 86,67 60 66,67 
10 83 93,33 42 63,33 
11 41 90,00 54 73,33 
12 59 80,00 62 76,67 
13 71 86,67 80 90,00 
14 73 80,00 53 83,33 
15 51 70,00 56 73,33 
16 50 86,67 48 80,00 
17 65 80,00 49 60,00 
18 46 83,33 80 76,67 
19 58 83,33 70 66,67 
20 61 90,00 40 73,33 
21 60 86,67 77 83,33 
22 44 96,67 41 70,00 
23 55 83,33 68 80,00 
24 85 90,00 65 83,33 
25 85 86,67 50 66,67 
26 47 86,67 82 63,33 
27 43 73,33 40 80,00 
28 43 80,00 50 76,67 
29 43 83,33 82 83,33 
30 49 80,00 82 80,00 
31 41 86,67 42 63,33 
32     57 80,00 
33     59 73,33 
34     57 73,33 
MEAN 
























31 31 34 34
0 0 0 0
61,5161 83,9790 61,3529 75,8815
58,0000 83,3300 58,5000 78,3350
41,00a 86,67 82,00 83,33
16,53657 6,69042 13,83645 8,76409
41,00 66,67 40,00 53,33


























Mult iple modes exist. The smallest v alue is showna. 


















31 31 34 34
61,5161 83,9790 61,3529 75,8815
16,53657 6,69042 13,83645 8,76409
,158 ,150 ,120 ,181
,125 ,150 ,098 ,109
-,158 -,147 -,120 -,181
,882 ,836 ,699 1,054
,417 ,486 ,714 ,216
N
Mean

























Test distribution is Normal.a. 
Calculated f rom data.b. 





















Test of Homogeneity of Variances
Pretest
2,188 1 63 ,144
Levene
Stat ist ic df 1 df 2 Sig.
Test of Homogeneity of Variances
Postest
3,757 1 63 ,057
Levene
Stat ist ic df 1 df 2 Sig.








Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: Prestasi_Belajar
3217,469a 35 91,928 1,547 ,116
23696,726 1 23696,726 398,764 ,000
815,159 1 815,159 13,717 ,001












Type II I Sum
of  Squares df Mean Square F Sig.









































































A1 A2 B1 B2 score C C1 C2 score C D1 D2 E1 E2 F1 F2 
1 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
2 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 2 75 G 
3 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 3 87,5 VG 
4 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
5 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 2 75 G 
6 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
7 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
8 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 2 75 G 
9 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
10 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
11 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
12 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 3 87,5 VG 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
14 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
15 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 3 87,5 VG 
16 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
17 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 3 88 VG 4 3 87,5 VG 
18 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 3 87,5 VG 





20 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
21 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 3 87,5 VG 
22 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
24 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 3 87,5 VG 
25 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 4 2 75 G 4 4 100 VG 
26 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
27 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
28 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
29 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 3 87,5 VG 
30 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 

















































































1 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
2 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
3 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
4 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
5 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
6 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
7 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
8 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 
9 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
10 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
11 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
12 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
13 3 4 88 VG 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 4 4 100 VG 
14 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
15 3 2 63 E 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
16 1 4 63 E 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 
17 4 3 88 VG 4 3 87,5 VG 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 
18 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 





20 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
21 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
22 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
23 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 4 4 100 VG 
24 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
25 3 2 63 E 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 
26 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
27 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
28 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 4 4 100 VG 
29 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 4 4 100 VG 
30 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 






























































































































A1 A2 B1 B2 % K C1 C2 % K D1 D2 E1 E2 F1 F2 
1 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
2 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
3 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 
4 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
5 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 2 75 G 
6 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
7 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
8 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 2 75 G 
9 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
10 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
11 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
12 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 
14 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
15 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 2 63 E 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 
16 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 2 4 75 G 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 
17 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 





19 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
20 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 2 4 75 G 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 
21 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 
22 4 4 100 VG 4 4 100 VG 2 4 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 3 3 75 G 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 
24 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 
25 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 3 75 G 4 2 75 G 4 4 100 VG 
26                                                 
27 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
28 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
29 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 
30 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 


















































































1 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
2 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
3 4 3 88 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
4 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
5 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
6 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
7 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
8 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
9 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
10 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 4 4 100 VG 
11 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
12 4 3 88 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
13 3 4 88 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
14 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
15 4 2 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
16 3 3 75 G 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
17 4 3 88 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 





19 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 4 4 100 VG 
20 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
21 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
22 3 4 88 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 
23 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
24 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
25 4 3 88 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
26                                 
27 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
28 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
29 3 3 75 G 3 4 88 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 
30 3 3 75 G 3 4 88 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 


























































































A1 A2 B1 B2 score C C1 C2 score C D1 D2 E1 E2 F1 F2 
1 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
2                                                 
3 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
4 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
5 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
6 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
7                                                 
8 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
9 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
10                                                 
11 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
12 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
14 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
15 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
16 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
17 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 





19                                                 
20 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
21 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
22 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
24 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
25 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
26 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
27 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
28 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
29                                                 
30                                                 


















































































1 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
2                                 
3 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
4 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
5 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
6 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
7                                 
8 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
9 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
10                                 
11 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
12 3 4 88 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
13 3 4 88 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
14 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
15 3 4 88 VG 4 3 88 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 
16 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
17 3 4 88 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 





19                                 
20 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
21 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
22 3 4 88 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
23 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
24 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
25 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
26 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 4 4 100 VG 
27 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
28 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 4 4 100 VG 
29                                 
30                                 


























































































A1 A2 B1 B2 score C C1 C2 score C D1 D2 E1 E2 F1 F2 
1 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
2 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 
3 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 
4 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
5 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
6 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
7 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
8 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 
9 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
10 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
11 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
12 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
14 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
15 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 
16                                                 
17 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 3 88 VG 
18 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 





20 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
21 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 
22 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
24 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 
25 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 2 75 G 4 4 100 VG 
26 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 
27 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
28 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 
29 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 3 88 VG 4 3 88 VG 
30 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 



















































































1 4 4 100 VG 4 3 88 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VL 
2 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 4 100 VL 
3 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 
4 3 4 88 VG 4 4 100 VL 3 4 88 VG 4 4 100 VL 
5 4 4 100 VG 3 4 88 VL 4 3 88 VG 4 4 100 VL 
6 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 4 4 100 VL 
7 4 3 88 VG 3 4 88 VL 3 3 75 G 4 4 100 VL 
8 4 4 100 VG 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VL 
9 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 
10 4 4 100 VG 4 3 88 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VL 
11 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 
12 4 4 100 VG 3 4 88 VL 3 3 75 G 4 4 100 VL 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VL 
14 3 4 88 VG 4 3 88 VL 4 3 88 VG 4 4 100 VL 
15 3 4 88 VG 3 4 88 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VL 
16                                 
17 4 3 88 VG 4 3 88 VL 3 4 88 VG 4 4 100 VL 
18 4 3 88 VG 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VL 





20 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 
21 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 
22 4 4 100 VG 3 4 88 VL 3 3 75 G 4 4 100 VL 
23 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 4 100 VL 
24 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 
25 3 4 88 VG 4 4 100 VL 3 4 88 VG 4 4 100 VL 
26 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 
27 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 
28 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 4 100 VL 
29 4 3 88 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 4 100 VL 
30 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 




Experimental  Class 
A. THE DATA SUMMARY OF ATTITUDE ASPECT OR AFFECTIVE 
ASPECT 
Table 1 Affective: Spiritual attitude of experimental class.  
Criteria Percent in every meeting (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 100 100 100 100 100 
Good 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 2 Affective: Discipline (Attending in the classroom) of experimental class 
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 100 100 100 100 100 
Good 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 3 Affective: Discipline (Listening teacher’s explanation) of experimental 
class.  
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 100 89.29 100 100 97.32 
Good 0.00 10.71 0.00 0.00 2.68 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 4 Affective: teamwork of experimental class.  
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 70.97 60.71 100 100 82.92 
Good 19.03 35.71 0.00 0.00 16.19 
Enough 0.00 3.57 0.00 0.00 0.89 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 5 Affective: Responsibility of experimental class.  
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 96.77 96.43 100 100 98.30 
Good 3.23 3.57 0.00 0.00 1.70 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 






Experimental  Class 
Table 6 Affective: Tolerance of experimental class.  
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 90.32 71.43 100 100 90.44 
Good 9.68 28.57 0.00 0.00 9.56 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 7 The average score of attitude aspect of experimental class. 
Meeting 















I 100 100 97.18 84.68 95.56 87.50 
II 100 99.55 95.09 83.48 95.09 85.27 
III 100 99.5 99.50 88.50 88.50 88.50 
IV 100 100 100 96.25 95.42 95.83 
Average  100 99.76 97.94 88.23 93.64 89,28 
Total Average 94.81 
 
B. THE DATA SUMMARY OF SKILL ASPECT OR PSYCHOMOTORIC 
ASPECT 
Table 8 Psychomotor: Giving opinion in the discussion (Experimental class) 
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 64.52 21.43 100 100 71.49 
Good 22.58 78.57 0.00 0.00 25.29 
Enough 12.90 0.00 0.00 0.00 3.23 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 9 Psychomotor: The ability of presentation (Experimental class) 
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 38.71 39.29 40.00 53.33 42.83 
Good 61.29 60.71 60.00 46.67 57.17 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 10 Psychomotor: Answering the question from teacher (Experimental class) 
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 32.26 35.71 40.00 56.67 41.16 
Good 67.74 64.29 60.00 43.33 58.84 
 
 
Experimental  Class 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 11 Psychomotor: Answering the question of evaluation certainly 
(Experimental class) 
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 100 100 100 100 100 
Good 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 12 The average score of skill aspect (psychomotor) of experimental class. 
Meeting 














I 94.17 81.05 79.44 100 
II 88.50 80.80 82.14 100 
III 82.26 83.50 83.50 100 
IV 91.07 84.17 85.00 100 
Average  89.00 82.38 82.52 100 
Total Average 88.48 
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A1 A2 B1 B2 score C C1 C2 score C D1 D2 E1 E2 F1 F2 
1 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 3 4 88 VG 
2 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 4 3 88 VG 
3 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 4 100 VG 
4 4 4 100 VL 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
5 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 3 3 75 G 
6 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 
7 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
8 4 4 100 VL 4 4 100 VG 2 3 63 E 3 3 75 G 4 4 100 VG 3 4 88 VG 
9 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 4 3 88 VG 
10 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 4 100 VG 
11 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
12                                                 
13 4 4 100 VL 4 4 100 VG 3 2 63 E 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
14 4 4 100 VL 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 
15 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
16                                                 
17 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
18 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 3 88 VG 4 3 88 VG 
19 4 4 100 VL 4 4 100 VG 3 4 88 VG 2 2 50 L 2 2 50 L 2 3 63 E 
20 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
21 4 4 100 VL 4 4 100 VG 3 2 63 E 2 2 50 L 2 2 50 L 2 2 50 L 
22 4 4 100 VL 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 
23 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 
         
 
       CONTROL CLASS 
24                                                 
25 4 4 100 VL 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 
26 4 4 100 VL 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 2 3 63 E 3 2 63 E 
27 4 4 100 VL 4 4 100 VG 3 3 75 G 2 2 50 L 2 3 63 E 3 2 63 E 
28 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 2 2 50 L 3 2 63 E 2 3 63 E 
29 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
30 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 
31                                                 
32 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
33 4 4 100 VL 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 













         
 
       CONTROL CLASS 
NO 




































































1 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
2 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
3 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
4 3 3 75 G 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
5 3 4 88 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
6 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 2 2 50 L 
7 4 3 88 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
8 3 4 88 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
9 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
10 3 3 75 G 4 3 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
11 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
12                                 
13 3 3 75 G 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
14 3 3 75 G 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
15 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
16                                 
17 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
18 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
19 2 2 50 L 3 4 88 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 
20 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
21 2 2 50 L 2 3 63 E 3 2 63 E 4 4 100 VG 
22 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
         
 
       CONTROL CLASS 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
24                                 
25 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
26 3 2 63 E 2 4 75 G 3 2 63 E 4 4 100 VG 
27 3 2 63 E 2 3 63 E 3 3 75 G 4 4 100 VG 
28 2 4 75 G 2 3 63 E 2 3 63 E 4 4 100 VG 
29 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
30 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
31                                 
32 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
33 3 4 88 VG 3 4 88 VG 3 2 63 E 2 2 50 L 












         
 
       CONTROL CLASS 
NO 



































































A1 A2 B1 B2 score C C1 C2 score C D1 D2 E1 E2 F1 F2 
1 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 3 3 75 G 
2 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
3 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
4 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
5 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
6 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 2 63 E 3 3 75 G 2 3 63 E 
7 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
8 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 88 VG 
9 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 
10 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
11 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 
12 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 3 88 VG 3 3 75 G 4 3 88 VG 
14 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 
15 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 2 63 E 3 4 88 VG 3 2 63 E 
16 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
17 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
18 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 
19 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 2 63 E 3 2 63 E 3 2 63 E 
20 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
21 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 3 88 VG 
22 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 
         
 
       CONTROL CLASS 
24 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 3 3 75 G 
25 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 3 4 88 VG 
26 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 88 VG 4 3 88 VG 4 3 88 VG 
27 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 2 63 E 2 3 63 E 3 2 63 E 
28 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 2 75 G 4 3 88 VG 4 2 75 G 
29 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
30 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 
31 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 
32 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 
33 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 3 88 VG 3 4 88 VG 













         
 
       CONTROL CLASS 
NO 




































































1 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 2 2 50 L 
2 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
3 3 3 75 G 3 2 63 E 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
4 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
5 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 2 2 50 L 
6 3 3 75 G 4 3 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
7 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
8 3 4 88 VG 2 3 63 E 3 3 75 G 2 2 50 L 
9 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
10 3 3 75 G 4 3 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
11 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
12 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 2 2 50 L 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
14 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
15 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 2 2 50 L 
16 3 3 75 G 2 3 63 E 3 3 75 G 4 4 100 VG 
17 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
18 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
19 3 3 75 G 3 2 63 E 2 3 63 E 3 3 75 G 
20 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
21 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
22 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
         
 
       CONTROL CLASS 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
24 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
25 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
26 4 3 88 VG 4 3 88 VG 3 2 63 E 4 4 100 VG 
27 3 3 75 G 2 3 63 E 3 3 75 G 4 4 100 VG 
28 4 4 100 VG 3 3 75 G 2 3 63 E 4 4 100 VG 
29 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 
30 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
31 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
32 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
33 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 












         
 
       CONTROL CLASS 
NO 



































































A1 A2 B1 B2 score C C1 C2 score C D1 D2 E1 E2 F1 F2 
1 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 2 4 75 G 
2 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 2 62,5 E 
3 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 2 3 62,5 E 
4 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
5 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
6 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 
7 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
8 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
9 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
10 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
11 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 
12 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
14 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 
15 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 
16 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
17 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 
18 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
19 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 2 62,5 E 3 3 75 G 
20 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 2 3 62,5 E 
21 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 
22 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
         
 
       CONTROL CLASS 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
24 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 
25 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 3 2 62,5 E 
26 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 
27 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 2 3 62,5 E 3 3 75 G 
28 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 
29 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
30 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 
31 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 3 3 75 G 
32 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 
33 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 












         
 
       CONTROL CLASS 
NO 


































































1 2 3 62,5 E 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
2 2 3 62,5 E 2 3 62,5 E 3 3 75 G 4 4 100 VG 
3 3 4 87,5 VG 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 3 3 75 G 
4 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
5 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
6 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
7 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
8 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
9 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
10 3 3 75 G 3 2 62,5 E 3 3 75 G 4 4 100 VG 
11 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
12 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
14 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
15 4 4 100 VG 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
16 4 4 100 VG 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
17 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
18 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
19 3 3 75 G 3 3 75 G 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 
20 3 2 62,5 E 2 3 62,5 E 3 2 62,5 E 4 4 100 VG 
21 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
22 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
         
 
       CONTROL CLASS 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
24 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
25 2 3 62,5 E 3 3 75 G 3 2 62,5 E 4 4 100 VG 
26 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 
27 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
28 3 3 75 G 3 2 62,5 E 3 3 75 G 3 3 75 G 
29 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 4 4 100 VG 
30 3 3 75 G 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 
31 3 3 75 G 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 
32 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
33 3 3 75 G 3 3 75 G 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 
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NO 



































































A1 A2 B1 B2 score C C1 C2 score C D1 D2 E1 E2 F1 F2 
1 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
2 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
3 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
4 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
5 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 
6 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 
7 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 
8 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 
9 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 
10 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
11 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
12 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 2 63 E 3 3 75 G 3 2 62,5 E 3 3 75 G 
13 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 
14 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 3 87,5 VG 
15 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
16 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 3 3 75 G 2 3 62,5 E 
17 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 2 3 62,5 E 
18 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
19 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 3 2 63 E 3 2 62,5 E 3 3 75 G 
20 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 3 75 G 2 2 50 L 2 3 62,5 E 
21 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 2 63 E 3 2 62,5 E 3 2 62,5 E 
22 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 3 4 87,5 VG 
         
 
       CONTROL CLASS 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 
24 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 2 63 E 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 
25 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 4 4 100 VG 
26 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 3 4 87,5 VG 
27 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 3 88 VG 3 2 63 E 3 3 75 G 4 2 75 G 
28 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 2 63 E 3 2 62,5 E 4 2 75 G 
29 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
30 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 3 87,5 VG 4 3 87,5 VG 
31 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 2 75 G 2 2 50 L 2 2 50 L 
32 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 4 88 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 
33 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 4 88 VG 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 












         
 
       CONTROL CLASS 
NO 




























































































1 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
2 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
3 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
4 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
5 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
6 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VL 4 4 100 VG 
7 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
8 4 4 100 VG 2 3 62,5 E 3 3 75 G 4 4 100 VG 
9 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
10 4 4 100 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
11 4 4 100 VG 4 3 87,5 VG 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 
12 2 3 62,5 E 3 3 75 G 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 
13 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
14 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
15 3 3 75 G 2 3 62,5 E 3 2 62,5 E 4 4 100 VG 
16 2 3 62,5 E 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
17 2 2 50 L 3 2 62,5 E 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 
18 3 3 75 G 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
19 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 4 4 100 VG 
20 2 3 62,5 E 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
21 3 2 62,5 E 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
22 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
         
 
       CONTROL CLASS 
23 4 4 100 VG 4 4 100 VG 4 4 100 VL 4 4 100 VG 
24 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
25 4 3 87,5 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
26 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
27 3 2 62,5 E 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
28 2 4 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VL 4 4 100 VG 
29 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
30 3 4 87,5 VG 4 4 100 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
31 3 3 75 G 3 2 62,5 E 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 
32 4 4 100 VG 3 3 75 G 3 3 75 G 4 4 100 VG 
33 4 4 100 VG 3 4 87,5 VG 3 3 75 G 4 4 100 VG 
34 4 3 87,5 VG 3 2 62,5 E 2 3 62,5 E 4 4 100 VG 
 
A. THE DATA SUMMARY OF ATTITUDE ASPECT OR AFFECTIVE 
ASPECT 
 
Table 1 Affective: Spiritual attitude of control class.  
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 100 100 100 100 100 
Good 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 2 Affective: Discipline (Attendance in the classroom) of control class  
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 100 94.12 100 100 98.52 
Good 0.00 5.88 0.00 0.00 1.48 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 3 Affective: Discipline (Listening teacher’s explanation) of control class 
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 100.00 82.35 61.76 73.53 79.41 
Good 0.00   8.82 38.24 20.59 16.91 
Enough 0.00   8.82 0.00 5.88 3.68 
Less 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 4 Affective: teamwork of control class.  
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 56.67 58.82 79.41 32.35 56.81 
Good 30.00 30.00 20.59 58.82 34.71 
Enough 0.00 11.76 0.00 8.82 5.15 
Less 13.33 0.00 0.00 0.00 3.33 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
 
Table 5 Affective: Responsibility of control class.  
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 73.33 52.94 50.00 47.06 55.83 
Good 6.67 41.18 44.12 35.29 31.81 
Enough 13.33 5.88 5.88 11.76 9.22 
Less 6.67 0.00 0.00 5.88 3.14 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Table 6 Affective: Tolerance of control class.  
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 100 52.94 58.82 50.00 65.44 
Good 0.00 35.29 29.41 35.29 25.00 
Enough 0.00 11.76 11.76 11.76 8.82 
Less 0.00 0.00 0.00 2.94 0.74 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 7 The average score of attitude aspect of control class. 
Meeting 















I 100 100 90 80.83 85.83 100 
II 100 98.53 93.01 84.19 83.82 81.99 
III 100 100 87.5 80.15 79.78 81.62 
IV 100 100 88,97 80.15 83.82 81.25 






B. THE DATA SUMMARY OF SKILL ASPECT OR PSYCHOMOTORIC 
ASPECT 
Table 8 Psychomotor: Giving opinion in the discussion (Control class) 
Criteria The number of students in percent (%) Average 




Very Good 30.00 50.00 38.24 47.06 41.32 
Good 56.67 50.00 50.00 35.29 47.99 
Enough 6.67 0.00 11.76 14.71 8.28 
Less 6.67 0.00 0.00 2.94 2.40 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 9 Psychomotor: The ability of presentation (Control class) 
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 50.00 17.65 20.59 47.06 33.82 
Good 40.00 67.65 58.82 35.29 50.44 
Enough 10.00 14.71 20.59 14.71 15.00 
Less 0.00 0.00 0.00 2.94 0.74 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 Table 10 Psychomotor: Answering the question (Control class) 
Criteria 
 
The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 13.33 20.59 29.41 17.65 20.25 
Good 73.33 70.59 55.88 70.59 67.60 
Enough 13.33 8.82 14.71 11.76 12.16 
Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 11 Psychomotor: Answering the question of evaluation certainly (Control 
class) 
Criteria The number of students in percent (%) Average 
Meeting I Meeting II Meeting III Meeting IV 
Very Good 77.78 70.97 94.12 100 85.72 
Good 14.81 12.90 5.88 0.00 8.40 
Enough 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Less 7.41 16.13 0.00 0.00 5.88 
Very Less 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Table 12 The average score of skill aspect (psychomotor) of control class. 
Meeting 













I 77.92 79.17 75.83 93.33 
II 84.56 76.47 78.68 89.71 
III 82.35 77.21 79.41 98.53 
IV 81.25 77.57 75.74 100 
Average 81.52 77.61 77.46 95.40 
Total Average 82.98 
 
